

الفرقان
في تفسير القرآن بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

الجزء السادس
سورة النساء

## سماحة الشيخ

||لـكتكو, محمد الصادقي
shiabooks.net
mkktba.net > كابط بير بيل


## $7$
















سورة النساء هي ثورة حقوقية أخلاقية عقائدية أحكامية أماهية من صالحة الثورات الإسلامية لصالح النساء على الهاضمين حقوقهن في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، مبتدئة بأنهن والرجال من أهل واحلد فهـا

أصل وفصل واحـد، كـما وهي تـختتـم بـمشـاركتهن الرجـال في حقوق الميراتـ.
وهي كالأكثرية الساحقة من سائر السور ليس ترتيب نزولها وترتيب آياتها في نزولها هو ترتيب تأليفها .
فلقد كانت تنزل آيات من سور عدة يؤمر النبي - عند نزولها أو بعده أن يأمر بوضع كل" منها في موضععها من سورة مفتوحة فترة طويلة أو قصيرة حتى تنظم آياتها كما هي الآن بين أيدينا، وكما كانت آيات من من البقرة وآ عمران نزلت في مختلف العهد المدني على طوله.
كذلك سورة النساء، فإن آياتها مختلفة النزول في زمنها وقد اتسقت بالسياق الحاضر حسب الوحي كما أنها نزلت بالوحي، مهما لما لم يتعرف غير العارفين وحي القرآن الرباط القاصـد بين آياته، فكل آية أو آيات تحمل وحيين اثنين، ثانيهما هو الذي يقرر مكانها من سورة مقررة لها .
 التنزيل فإنه كان حسب الحاجات والمتطلبات التي لا رباط بينها، فإنما يوجد قاصد الترتيب بينها في التأليف دون التنزيل، اللهم إلّا فيما كان مرتب الآيات تنزيلاً وتأليفاً كالسور والآيات المرتبة كما نزلت.
والأصل القرآني فيما يشك اختلاف تأليفه عن تنزيله هو وفاقهما، لأن الترتيب قاصد فالمناسبة فيه مقصودة كأفضلها في ميزان الله.

ففيما نتأكد اختلاف التأليف عن التنزيل أو نتأكد وفاقهما فالأمر بين الأمرين، وحين نشك فهـما مححمولان على الوفاق لأنهـما من الرفاق الـن في قاصد التأليف.

تم وهذه السورة الثورة تمثّل جانباً أصيلاً منقطع المثلل مما تبناه القرآن للحياة الإسلامية السامية، تفاعلاً للإنسان المؤمن مع المنهج الرباني وهو

يقود خطاه في المرتقى الصاعد من السفح الهابط الخابط إلى القمة اللـامقة المرقومة - خطوة تلو خطوة - بين تيارات المطامع والشّهوات المات والرغبات الـمضـادة من أضـداد الإيمـان أم بسطاء الإيـمان ولـمّا يدخل الإيمـان في قلوبهم، ومن نم وسطاء الإيمان حيث تعرضهم لهم.

نلمس فيها عملاً جاهداً في محو ملامحع الطابع الجاهلي الذي منه انبئقت مـجموعة مؤمنة بهذا الـقرآن، تطهيراً له من رواسب الـجاهـلية واستجاشة للدفاع عن كينونة الإنسان المميزة، وتعريفاً عريقاً عريفاً بأعداء، الكتلة المؤمنة المتربصين بها كل" دوائر السوء، والمتميّعين فيها من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، كشفاً لحيلهم ضدها لقوانين وضوابط ربانية تنظّم كلّ حياة المؤمنين وتصبها في القالب التنفيذي الثابت الضابط، دون الهابط الخابط.

ولقد كان حقاً حقيقاً بالقرآن أن يصنع الإنسان بقمة الصنع، لأنه من



إن الجاهلية الأولى وهذه الجاهلية الحاضرة المتحضرة، تجدان - على سواء - مكانهمـا في النصوص التربوية القرآنية، وتجدان أيضـا من يأخل بأيديهما من مكانتهما السحيقة إلى القمة السامقة التي يحققها القرآن على ضوء تربياته وتزكياته العالية الغالية.

هذه السسورة تتولى رسـم مفرق الطريق - بكل بيان وإتقان - بين الـجاهليات على مدار الزمن، وبين إنسان القرآن، المتتمثل فيه خططه وإرشاداته المنقطعة النظير بين كلّ بشير ونذير . سورة الرحمن، الآيات: 1-\&.

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء السادس
في مستهل السورة نجد تقريواً غريراً للربوبية السـامية ووحدتها،


 المجتمع الإسلامي على أساسها، وحماية الضععفاء عن طريق التكافل بلا بين الأسرة الواحدة، ذات الأصل الواحدة والخالق الواحد والاتجاه الواحد. والكثير من آيات هذه السورة نجدها تعني رفع النساء عن السقوط الذي

 أو نقصان.

 هذه الآية تقرر أهـلاّ واحداً للنسل الإنساني الحالي ككل، وهي أظهر الآيات بهذا الصدد وتتلوهـا آيات أخرى تتجاوباوب مـعها في هـذه المـغزى

 زَزجَهَا. . .

آيات خممس تتجاوب في خلق الإنسان وإنشـائه من نفس واحدة، فما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الأعراف، الآية: 149. } \\
& \text { (Y) سورة الزمر، الآية: } 7 \text { الآ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة الالنعام، الآية: } 91 .
\end{aligned}
$$

هي هذه الواحدة؟ وكيف خلق الإنسان منها ككل (وخلق منها - وجعل منها - زوجهاه؟؟.
 وأخيرأ دونما استثناء، فلا يشمل ناساً قبلنا وقبل هذه النفس الواحدة، ولا يفلت منه ناس من هذا النسل على طول خطه، حيث الخطاب فيه على وجه القضايا الحقيقية فلا تخص ناسآ دون ناس ولا مكان، فالناس في معنى الجمع وهو محلى باللام فيفيد الاستغراق، وقنا وقضية التقوى وهي الخلق من نفس واحد تشملهم كلهم دونما استثناء، فلا اختصاص له بناس دون ناس، اللّهم إلاّا من انقرض من الأنسال السابقة التي ليس لها حظ في هذا القرآن من أي خطاب اللهـ الثه إلّا إشارة في آية الخلافة وأضرابها أنها كانت تعيش قبل هذا النسل الأخير .
وقد يشمل الناس كلّ الأنسال الإنسانية - سـابقة على هـنـا النسل

 واحدة.
 للناس، فلا تعني كائناً آخر آيآ كان، ولم تأت النفس في القان الان الآن بطيات

 إنسان، إذا خليات أم ذا خلية واحدة، إنه هابط خابط.

سورة المائنة، الآية: الآية: عه.
 انتسـال النـاس منهـمـا، والواو - بطبيعة الـحال - هـنا حـالية تعنـي
. $6 .$. . .
والحال إنه خلق منها زوجها ليخلقكم كلكم من ذكر وأنثى كما في آية
 وزوجها مي التي خلقت منها، فخلقننا من نفس واحدة - وخلق منلق منها







 الحال أو حال الييان.

وترى ذلك النسل الأول هو من ولد النفس الواحلدة وزوجها الا


 الزواج والتوالد بين الإخوة والأخوات من النسل الأول وذلك محرم في كافة الشرائع الإلهية دونما استناء! .
(1) سورة الحجرات، الآية:
(r) سورة آل عمران، الآية: 09.



 جاءت به بعض الروايات المـختلقة(1) فلا نصدقها وإنما نصدق الأخرى الموافقة للقرآنذ

النفس الواحدة الأولى المئنّاة بزوجها المخلوق منـا




 المخلوق منها .



 من جمال وحسن خلق نهو من الحوراء وما كان فيهم من سوء الـخلق فـلق فمن نبت اللجان وأنكر ان يكون زوج بنيه من بناتها .


 والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من من حرام ولم ولم يكن له من القدرة مالما ما يخلقهم من الحمالال


 المصلر السابق .

وليست حرمة التزاوج بين الإخوة والأخوات حرمة ذاتية كالمحرمات
 بينهما على مدار الزمن الرسالي لخلَّفت بلبلة دائبة داخل البيوت اليوت ليل نهار،

 عائلية عريقة عويصة منقطعة النظير بين كلّ مشاكل الإنسان.
 لا يناحره أي رادع ومانع فطري أو تشريعي، والنص ينهي كلّ الأنسال إلى
الأبوين الأولين .

نم التزاوج بين ا'خ وأخت في فترتها القليلة، هي أقرب من التزاون الوا بين النفس الواحدة وزوجها المخلوقة منها، فالأخ والأخت راجعان الان إلى إلى أصلين




أنزل اله التحريم بعد ذلك|"(1)
(1) نور الثقلين 1: الشاء في قرب الإسناد للحميري أحمد بن محمد بن ابي نصر تال : سالت

 التي مع مايل نم حدث التحريم بعد ذلك، وروى مثله فيه آدم كانت تلد في كل بطن فلامأ وجارية فولدت ني أول بطن تايليل وتوأمته إتليما بنت آدم في


 من أبي حمزة الثمالي تال سمت علي بن الحـي
 حرم اله نكاح الأخوات بعد ذلك، نقال لـ القرشي ناولدامـما؟ تال : نعم، نقال لـ القرشي =

 انتسال كلّ الناس عن آدم الأول؟ .


 و" وكمه تعمان كلّ الناس ذكوراً وإناتآ، المنتهون إلى نفس واحدة. ومن نم لم يخلق الناس فيما سوى الأم الأولى إلّا من نفسين هما الأبوان





 بطل إنهاء خلقنا إلى نفس واحدة! .
 الواحدة إنساناً بجسمه أو روحه؟ مهما كان بالهيكل الترابي؟. = التحريم من الها
سورة الطارق، الآيات: - - ه.
(Y) نور الثقلين 1: (Y


 فقال : أخبرني أبي عن آباثه قال قال رسول اله

والتراب المخخلوق منه الإنسان ليس نفساً ولا إنساناًا نم الانقسام في التراب الأصل، ليس يجعل قسماً منه أصلاّ فالآخر هو الفرع، بل همـا أصلان كلّ لنفس ذكراً أو أنىى!، أم إنها خلقت منها وقد خلقت تلك النـل النس سوية ذات حياة وروح؟(1) فهذا وإن كان أن أنسب في إطلاق الننفس على
 والروح روح واحدة فيحتاج الفرع إلى روح ثانية!.

أم إنها خلقت من جثمان النفس الواحدة بعد اكتمالها ولمّا تنفخ فيها الروح؟(Y) وليس بذلك البعيد، وصدق النفس عليها باعتبار المشارفة.

أم خلقت من هيكلها الإنساني الترابي سوياً قبل تحولها جئمان إنسان فضلاّ عن الحياة؟(r) وهذا أقرب المحتملات إلاّلا الثالثة التي هي أحق بتعبير
=
 الطينة التي فضلت من خلعه الأيسرا . وفيه منه هِ
 الجنة.
أتول: الظاهر من (انضلت، انه التراب الزائد عن ميكل النفس الواحدة، لا التراب الأصيل قبل صنع ظامر الهيكل فيوافق الاحتيا الاحمال الأخير .

 آدم والتصير مو الضلع الآصغر وابيدل اله مكانه لـحماً .


 في العيون عن الرضا إلى السماء رايت رحماً متعلةة بالعرش تشكو إلى ربها نتلت لها كم بينك ويينها من اب؟ نقالت نلفتي في اربعين ابآه،

النفس، ولا يرد عليه الوارد على الأول لأصل المشـارفة، وإنها أصبحت

 الأصل هو أهل التراب إذ ليس نفساً وإن بالـمشارفة، فهو - إذاً - بين خلقها من الهيكل الترابي أو الإنساني جسميّآ أو الإنساني كلاّ، وعلى كلّ خبر والثلاثة متعارضة. وترى ما هي الرباط بين خلق الناس من نفس واحذة بزوجها المخلوقة منها، وبين واجب التقوى؟ ولا بلَّ منا من ريط علّي واقتضائي بينهما! . هنا زوايا ثلاث تصلح رباطآ بينهما، فخلقه إياناً وربوبيته لنا وإنهائنا إلى نفس واحدة علل ثلاث لواجب التقوى، والآية في الأوليين تتجاوب مع أخرى
 ثم الثالثة لها جهات عدة منها أن تخليق مختلف النفوس الإنسانية من حيث الألوان والطبائع والأقدار هو دليل الاختيار البدائع في الـخالق البارى الججار

تم من تقوى الله تقوى الأرحام كما في تعقيبة الآية، وقد يقويها انتهاء جميع الأنسال الإنسانية إلى نفس واحدة وقد الـد رحلقت زورام كلهم أرحام مهما اختلفت الدرجات قرباً وبعدآ، فقد كان بالإمكان خلق الِّ كلّ من الأبوين الأولين على حدة دون رباط وفصطال ومن تم خلق كلّ إنسان كما
 بين بني الإنسان أولاً وأخيرأ ليتقوا الأرحام رعاية للأصلين أولاً وأخيراً ال الا فذلك التذكير بوحدة الأصل، وواقع التذكر بوحدة الآباء من بعد، هما
(1) سورة البقرة، الآية: !r.

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء السادس
ظرفان ظريفان لتأثير اللذكير بصلة الأرحام، فلو لم يكن الأصل واحداً لكان التذكير بوحدة الأصل كذباً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ال ومن نم فخلق الإنسان من نفس واحدة دليل قدرته تعالى على إعادته حيث الإعادة تشبه البداية في النفس الواحدة من جهن وفي نسلها ولها من أخرى

 المنتسلة منهما كانت في صلب الأولى وترائب الأخرى - وطبعاً - بحالة اللنر دون حاضر النطف، بل هي أصولها .
 إن قضية العطف في (اونساءها استعادة وصف المعطوف عليه وهو هنا
 إلى أنهن أكثر .
 منذ الثاني لا ينحصر في الأبوين الأولين؟ كلّا حيث القليل لا لا يحمل كلّ الأنسال ما سوى الأول والأول هو القليل! فإنما يعني اللكئير كافة الألأنسال الإنسانية على طول الخط.
重 الحاجات والسؤالات كلها من الكل راجعة إليه، فاتقوه أن تنقطعوا عنه إلى
 من مببية وخالقية، إن كافة التساءلات في الحاجات قائمة به وحاصلة الح منه . (اواتقوا الأرحامه أن تقطعوهـا وهي كلهـا راجععة إلى نفس واحـدة
 وأرحامكم، كما وكان عليكم رقيباً في خلقكم من نفس واحدة.

 تصلوها ولا تقطعوها، إذآ فتقوى الأرحام هي من تقوى الل كما أن طغواهما طغوى على الها ! ولأن الوالدين هما من أرحم الأرحام وأقربهم نسمع قضاء الله بعبادته

. ${ }^{(1)}$
فالأرحام درجات أقربها الوالدان والأوأولاد وأبعدها من لا صلا
 أرحام! ${ }^{\text {ا }}$ ومن عظيم أمر الأرحام أنه جعل تطعها عدلاً وقسيماً لكا



(1) سورة الإسراه، الآية: rr.
 جعلها مها
 ليغضب نما يرضى حتى يدخل النار فأيما رجل منكم فضب على ذي اليا رحمه فليدن منه فإن


 يذمب رجز الثيطان.
(Y) (Y)
 عن تول اله الناس إن اله (0) المصلر في ميون الأخبار بإسناده إلى الرضا ! إلى توله - وأمر باتقاء الشا ...

وحصيلة البحث حول الآية أن النفس الواحدة هي الأب الأول لهذا

 فيهما، فهل إن نوع الإنسان السابق المـخلوق منه نسله هو نفس واحدة لها لها زوج واحد؟!.

تـم إن زوجها مـخلـوق منهـا ذاتياً - لا فحسـب "منهـا" في صـرف

 حتى يجمع بين ثنوية الأمل ووحدته في الأنسال. ومن أبرز الملامح في هذه الآية انتسال الناس منذ النسل الثباني في


 كافة الشرائع، ولم تكن الفترة اليسيرة في حليته لقضاء حاجن الئه التناسل شيئاً مذكوراً يصبح عماداً يعتمد عليه .
بل لو خلي الإنسان وطبعه تناسياً لشرعة التحريمه وجعل نفسه في جو
 مهما حرم بعدها لمصلحة مستمرة على مدار الزمن. هذا - ولا يدل وجود الإنسان فيما وراء البحار كأمريكا المكتشفة
 وفصلها حالة أرضية دائبة، فاحتمال انفصال ألما أمريكا برياً عن سائر القارات الات قبل التاريخ بعدما كانت متصلة بها يزيل إحالة وحدة الأصل . كما أن علم (الججيولوجي": طبقات الأرض، المثبت لعمر الإنسان منذر

ملايين من السنين، وبينهما وبين آدم هذا بون شـاسع لأنه لأكثر تقدير خلق
قبل عشرة آلاف.

 الإنسان الأخير، والمشابهة بينه ويين الأجساد المكتشفة لما قبل ملايين من السنين، لا تقضي بوحدة السلسلة انتسالاّ والوحي التاطع دلا لاليل لأمر دله على

فلا العلم ولا الواقع الملموس ولا التاريخ الجغغرافي وما أثبه، لا

 مبين بالتي تبطل نصوص الذكر الحكيم.


هذه الآية تحمل نلاث مراحل من قرب أموال اليتامى :

Y
Y لأنها عندكم، فكما أنهم يعيشون في ظل رعايتكم وأموالهم على هامش اله


 بشراً فيركم بلى واله لقد خلق الف الفـ آدم انتم في آخر أوثلك الآدمين .

أموالكم وهي بأيديكم، فتأكلون أموالهم أكلاً كما يأكلون أموالكمم، فهما غاية واحدة مهما كان الأصل أموالكم .
كل ذلك حياطة وسياجاً صارماً على أموال اليتامى عن بكرتها فلا تقرب إلّا بالتي هي أحسن، حتى الحسن، فالقرب الحس الحسن بالنسبة لأموال غير اليتامى حسن ولكنه بالنسبة لأموال اليتامى سيء حيث الفرض والمئر المسموح هو


وإذا كانت تقوى الأرحام فرضاً في شرعة القرآن قضية القرابة المتواصلة
 يعولهمه، ولا سيما المنقطعون عن الرحم البعيدون نسبآ، فأصل اليتم هو الانفراد وهو هنا الانفراد عن كافل الحياة حال الحاجة الحيوية إلى كافل،


 وهي لا تستأمر للزواج قبل بلوغها، بل هو بعدها حين فقدت أباها.
 بحاجة إلى شروط وقيود كما شرطت في آيات أخرى وقيدت، فلا يؤتى
 الآتية إلى هذين الشرطين في الإيتاء.

والخطاب في ضآتواله يعم كل" من عنده مال من اليتامى بحق كان أم أم بباطل، ولياً شرعياً أم سواه، صحيح أنه إذا حصل الرشد فقد زال اليتم فلا يصدق هنا أنهم يتامى يؤتون أموالهمّ، ولكنهم - بعد - يتامى لغوياً مهما الـما
 وهو الإشراف على بلوغه، إشرافاً لما مضى من يتمهم، وأنّ في اليتامى من
 كضابطة تحلق على كلّ مراحل اليتم ومصاديقه، سواء استمر يتمه أم زال.
 والطيب هنا - كأصل المعنى منهما - هما المال الخبيث والطيب، مههما شملا على ضوء المال الحال والفعال منهما .

 دون (االطيب باللخبيث" فإنه صالح إذا كان الطيب عند اليتامى أنفسهـم،
 اللحال الطيبة وهي التي أمر الها الأولياء بها وجاه اليتامى والخبيية هي الحال الجاهلية، وكذلك الفعال الطيب، فلا يجوز بالنسبة لليتامى إلّا الطيب وكما
 ومن طليق الدلالة في هذه الآية إنها تعني النهي عن هكذا تبدل في كافة اللحقول، أن يطلب الإنسان الخبيث بالطيب لنفسه أو لآخرين، مهما وردت هنا مورد اليتامى، حيث الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد.

هذه التوصيات سلبية وإيجابية تشي بواتع الجاهلية الجهلاء الظالمة بالنسبة لحقوق الضعاف ولاسيما اليتامى والنساء، ولا نزال حتى اليوم نراهم مهضومين في مختلف حقوقهم، لذلك نرى القرآن يسد كل" الثغرات النافذة

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المقرة، الآية: عYش. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الالنعام، الآية: 10Y. } \tag{r}
\end{align*}
$$

إلى حقوق الضعاف، معالجاً معاجلاً بكل العلاجات الصالحة، رعاية للأهم
 الـمؤمنة عادلة فاضـلة في كلّ الحقول، بريئة عن قضـايا الـجاهلملية كلّها، فتصلح أن تكون أمة مصلحة بين الأمم، وسطاً بين الرسول وسائر الأمم. لقد كانوا يحتالون في أموال اليتامى مختلف الحيل، قد يحسبون البعض


 ف پإلى" هنا كما في سواهها هي لمنتهى الغاية، ولا تعني معنى "امع" كما قيل
 لقد تأرجف صـاحب هذه القيلة كالأرشية في الطوى البعيدة ليحصل في زعمه - على فتوى شيعية هي وجوب غسل اليدين من المرفقين، فأوّل

 "(مع") ولن تعنه أبداً .

فعناية معنى خلاف الظاهر بقرينة في مـجال لا تأتي قرينة على نفس
اللخلاف في مجالات أخرى دون قرينة .
ذلك! وقد بينا على ضوء آية أنصار اله أن „ „إلى" فيها ليست لتعني إلّا
 أموالكم" حيث تشي بأن المحظور هنا هو الجمع بينهما في الأكل، فأما إذا
(Y) سورة آل عمران، الآية: هr

أكل أموال اليتامى منعزلة عن أمواله فهي حل كما يأكل أمواله منعزلة عن أموالهم! . كلّا! إنما هو أكل أموال اليتامى تحسّباً كأنها من أموالهم أنفسهم،


 تضية ذلك الخلط، حيث الحق غير مدخول ولا مخلوط، فليست الغاية في أموالهم كالغاية في أموالكم مهما تبينت أو اختلطت

 الغسل فقد بيّن في السنة.



وأهل الحوب هو الوجع واهو مما يخرج الأرض من أثقالها الها (ب)

 من أموالكمم فحق كك أن تأكله دون تميز! ! ولأن القسط - وهو فوق العدل - فرض بالنسبة لليتامى، وهو بير بحاجن
 بالطيب فتضيع، وحظرآ عن تركهم فيضيعوا. (1) سورة المائدة، الآية: 7.
 الحسن

وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية في مخالطة اليتامى فشق ذلك عليهم فشكوا ذلك إلى رسول الهَ





 مخالطة اليتامى واستنكاح النساء منهم وعزل كلّ من كان يربي يتيماً ويكفله


المسلمين فشكوا ذلك إلى رسول الله

 وهذه الآية منقطعة النظير فيما تحمل من توجيهات وأحكام، وقد كثر
 الرباط بين شرطها وجزاءهما، فتسلموا لمـختلقات إسرائيلية غائلة، بين قائلة أن ثلث القرآن ساقط هنا بين شطري الشرط والجزاء(0) وقائلة أن نصف
(1) سورة البقرة، الآية: •YY.
 . والصادق
(Y) سورة النساه، الآية: •1.


- جعفر محمد بن علي بن الحسين




فلقد خرف وانحرف مـن هرف بسقوط نلث القرآن بين شطري آية واحدة، ولم يسقط في هذه الفرية الساقطة إلاّ كلّ عقله!.

فكيف يسقط تلث القرآن - وهو - إذاً - زهاء نـلات آلاف آية - ولم ينتبه له إلّا هذا الساقط الماقت، وقد انتبه لسقوط حرف واحـد


فقد تلاما الخليفة عمر بإسقاط الواو بعد الأنصار، فقام أعرابي قابيلألاً: يا خليفة رسول الل

وعلّه أسقطها لأنه كان من المهاجرين فأحب أن يتبعه الأنصار، أم نسي الواو فنبهوهه .. أم كيف يتساتط نلث القرآن واله خـامن للحفاظ عليه
=


 القرآن ولر شُرحت لك كلّا أسقط وحرّن وبدل ما يجري مذا المجرى لطال وظهر ما يحطر التقية إظهاره من مناتب الأولياء ومبالب الأهداء. (1) سورة النساء، الآية: 1YV.
 (

 سورة التوبة، الآية: •...

وصيانته في آية الحفظ، وحفّاظ المسلمين يسكتون عن هذه السقطة الهائلة الغائلة، نم لا يروى ذلك السقط عن أئمة المسلمين إلّا يتيمة مختلقة على


نم وكيف تفصل بين شطري الآية - حسب المختلقة الثانية - قرابة مائة وعشرين آية، وذلك غير فصيح ولا صحيح، ولا يوجد هكذا فصل عاطل باطل بين أي كلام ساقط من أسقط سقاط الناس، ولا المجانين، فضهلاً عن أفصح الكلام وأبلغه لرب العالمين




نم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، ليس يوجد في الكتاب
 لهن يعم مواريثهن وصدقاتهن ونفقاتهن، فحين ترغبون أن تنكحوهن ظلماً
 عن الحق فيهن

فالآية كما يرام متسق النظام، سديد الانتظام، شـديد الرباط والوئام بين شطريها لـمن أمعن فيها بإتقان، دون من لا مسام وعقليته، ولا أساس لهم في تفسيره، اللّهم إلّا استخارة وقراءة على الموتى وحياتهم بواء خلاء عن معناه ومغزاه.

ونـحن نعرف كامل الرباط بين الشطرين بعدما نعرف مدى التـحرج

والتهرج بين المؤمنين بالنسبة لليتامى، بعدما جعل الله لهم حقاً في كافة

 ( ا YV (IV: © (Y) (Y : : Y) وهذه الأوامر المشددة المغلّظة قضيتها الانعزال التام عن اليتامى أو

 وآخرون لا يرغبون خوفة عن ميل عليهن، فجاء العلاج الحاسم وهو نكاح الـاح

 الخلط بأموالهن وأموال أولادهن بذلك القرب القريب، فالأنتى يتيمة إلّا أن

 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن مانـ فإذا نكحتها فقد أزلت يتمها تمامآ، كما أزلت يتم ولدها




 تم آن الناس استفتوا رسول اله كَ



كان القسط فيهن وهن يتامى فرخاً، ولكنهن الآن لسن بيتامى فينتقل الفرض من القسط إلى العدل وهو أسهل وأوسع نطاقاً.

وإن خفتم الًا تقسطوا في يتامى النساء إن نكحتم منهن آلا تؤتونهن ما كتب لهن فلا يطيب لكـم - إذاً - نكاحه غير اليتيمات، حين لا تطيب لكم اليتيمات.

فقد يكون نكاحهن مما يزيل الخوف عن ترك القسط فيهن وفي أولادهن
 لزوال اليتم عنهن وقلته في أولادهن، أو يكون في نكاحهن الخوف من عدم
 الواحد منهم جماعة من يتامى النساء تزوج منهن بالعلد الكثير رغبة في أموالهن وتمنعاً عن حقوقهن لضعفهن ويتمهن بفقد آباءهن، فأمروا أن ينكحوا نساء غيرهن إذا كان القصد هو النكاح

إذاً فذلك النكاح فيهن أو في سواهـن مـما يؤمّن الـمؤمن عن ذلك الخخوف، فحيث القسط بالنسبة لليتامى فرض على أية حال، كان أحد النكاحين علاجاً حاسماً لهذه المشكلة التي أحرجت المؤمنين وجاه اليتامى . ويصيغة أخرى، بما أن المتوفى عنها زوجها - هي على الأغلب - ألما متوفى عنها أبوها أيضاً فهي يتيمة، ذات أولاد وسواهها، وهنا الدرج في في أمرها بالنسبة لوليها خلطاً معها فخوفاً عن ترك الإقساط، أو بعداً عنها فخوفاً عن ضياعها، وقد كان جماعة يستغلون فرصة اليتم فيهن فيتزوجون


 زواج يتامى النساء أموالهن وهو ترك كلإقساط - بل والعدل - فانكححوا ما طاب لكم من النساء غير اليتيمات، وإذا يطلب الخلط معهن إدار إلـوة لشؤونهن ويخاف ترك الإقساط دون قصد فانكحوا ما طاب لكم من النساء اليتيمات.

وذلك من أربط الربط بين شطري الآية نظرآ إلى مختلف النظر بالنسبة لليتامى، فنكاح اليتيمات قد يزيل خوف ترك القسط فيط فينكحن، أو يزيد فيه فيه فلا ينكحن، وطيب النكاح ليس إلّا مـا لا محظور فيه، وبأحرى مـا يزيل

 وخوف ترك الواجب يسمح بعديد الزواج، وإلغاء للخصوصية اليتامى في ترك
 الأمر كبالغ الثبق والثشهوة المتطرفة، أم سواها مما يتطلب عديد الأزواج ولـماذا ؤَا طَابَه هـنا دون (امن طابهِ والنساء من ذوي الـعقول؟ فقد تجاوب لاماله عقلية الجاهلية التي ما كانت تعامل النساء إنسانياً كأنهن حيوان! . علّها (اماله لكي تعني المـصدرية مع مـا عنت من المـوصولية، ففي الأولى: فانكحوا طيباً، استطابة لهن في قسطاس الحق مع سائر الاستطابة

 الأننوية، كما شملت طيب العدد إلى طيب العدد. والطيب في النكاح أقله ما لا يخرج فيخرج عن حدود الله ومرضـاته، وأكثره أن يذود عن محظور أو يزيد في محبور مشكور، فلا ينافي طيب النكاح كون المرأة غير مؤمنة ولا سيما إذا دعوتها إلى إيمان بذريعة النكاح،

وهو ينافي كون المرأة غير مأمونة مهما كانت مؤمنة، وهي تحملك على ما
لا يجوز.
وعلى الجملة ف وها طَابَه تعم الطيب الإيماني اللى الإنساني، الطيب في جمال وكمال وكل طيب في الناحية الأنثوية التي تسد عن محظور وتسدد

المشكور
فالزواج إسلامياً هو عبادة بجانب كونه قضاء للشهوة الجنسية واستيلاداً
أماهية.
تم (اما طابل" تعم كمّه إلى كيفه، ما طاب عدداً وعدداً أنوية، ولكنه في


الله فتخرج المحرمات نسبية وسبيية أماهية.
وهذه الأعداد الثلاثة تعني تكرير أنفسها : ضاثتين اثنتين - ثلاث ثلاث -



فليست لتعني الأعداد الثلاث مجموعها التسع لكل واحد رغم ما قيل (r)
$\qquad$
(Y) وجوب الاقتصار على الأربع في النكاح الدائم وحرمة الزيادة عليها جمعاً مجمع مليه بين
 الزيدي إلى خلاقة.

 هشرة نسوة نقال له النبي

 وفي مسند الثانعي عن نونل بن معاوية الليلمي قال : أسلمت وعندي خمس نسوة نقال لي =

فإنه فتّ في عضد البلاغة وتلم في جانب الفصاحة، أن يقول القائل إذا أراد
 كلاً يعني تكريراً أقله مرتان، كما ولا تلا تعني في كلّ إضـافة المكرر فهي في : أربع


 حيث المسموح واحدة أم واحدة من هذه الجموع! .
 وكذلك الأمر في ثمانية عشر وتسعة وعشرين، لا أن يتنزل دفعة إلى واحدة أو ما ملكت إيمانكم! ذلك، وكما أن التكرير بمناسبة المجموعة جمعاً وجاه الجمع، كذلك

 أريع أربع، وأما التفريق لهذه الثلاث بين الماع المجموعة فلا ، ولكن الواو تجمع كلّ مجموعة من هذه الثلاث تخييراً .
فلا تدل الآية ولا تلمح لأكثر من أربع نساء لأكثر تقدير وأقلهن في

تم إن سماح ما فوق الواحدة بل والواحدة أيضاً مشروط مربوط بالعدل
. ولأن شرط العدل هنا طليق غير مخصوص بما بين النساء ولا سيما =
 من الحرائر .

بالنسبة لواحدة، فهو بإطلاق شرط في ذلك النكاح، فليشـمل العدل في


 واجب الإقساط لليتامى إلى العدل في حقل الأزواج يتامى وسواهن، ولى ولكن الى
 من واحدة إليها، ولا يصح ذلك التنزل إلّا إذا شمل واجل اجب العدل الوا الواحدة كما شمل الجمع إذاً فالمحور الأصـيل في الزواج هو الـعدل في كل" زوايـاه الأربع، بين النساء نازلاً من أربع إلى نالاث إلى تنتين إلى واحدة وإلى ما ملكت إيمانكم . فإن خفتم آلًا تعدلوا بين الأربع فثلاث، أو بين الثلاث فثنتين أو بينهما

 أخف عيلة وشروطاً في حقل الزواج تم إن خفتم آلا تعدلوا بما فوق الواحدة في مجتمع يتساوى فيه عدد القبيلين كبعض البلاد، فلو أنك نكحت فوق الواحدة ظلمت اللذي لا يجد


زائدة ليس فيها ظلم على سائر الذكران(1) .







ومن ثم إن خفتم آلا تعدلوا بالنسبة لأنفسكم في حقل الزواج، بواحدة أو زائدة، مهما عدلتم بينهن وبين المجتمع، لا يسمح كذلك إلّا إلّا ما لا ظلم فيه، ثلاث أو ئتين أو واحدة أو ما ملكت إيمانكم ملكاً أو نكاحاً منقطعاً.
 الجنس المحللة، دون اختصاص بالأمة المملوكة، حيث الموهوبة المحللة



 الحرة والأمة المحللة بالعقد المنقطع
 بينها وبين \#ألا تعلوال" فقد يعدل الإنسان في النفقة بين عيال ثقيل ولا ولا يعلا

 وثلاث ورباع، فالراجح إذاً - بهذه الحكمة - آلا ينكح الإنسان أيآ كان ولا




 =
(1) اللدر المنور عن زيد بن أسلم في الآية قال : ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولوا، وفيه عن ابن
 مليك في العيال، وفيه عن سفيان بن مينة ان لا تعدلوا قال : إن لا تفتقروا .

هذا من الناحية المعنوية، ثم من الناحية الأدبية لو كانت (تعولوا"ه من العيلولة والعيل لكان النص \#ألا تعيلوا" من العيل يائياً دون „أن تعولواه من

العول الميل وأوياً .
وما يدري الفقير متى غناه وما يـري الغني متى يعيل دون متى يعول حيث يعني العيلولة.
فاختصاص (آلا تعولو|" بالعيلولة بعد عن علم اللغة وغربة عن وطن

 وأمرهم طاله وغلب؟ .

فإن قضيته أن يكون النص (تعالوال1 من عال يعال، إضافة إلى أن الثقل

 بمعنى الميل والخيانة، فذلك أدنى آلا تميلوا إلى بعض دون بعض أو على

(1) وقد يروى عن النبي وحقيقة العول وأهله في اللغة الخروج عن حدّ الاعتدال والمجاوزة للقدر،

الدر المنور Y: Y ا 11 - أخرج ابن المنلر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيهه عن عاثشة عن النبي قال : أن لا تميلوا كما في تول الثشاهر :
 وتول أبي طالب:

وني عن أبي إسحاق الكوفي قال : كتب عثمالن بن عفان إلى أمل الكونة في في شيء عاتبوه فيه: أني لست بميزان لا أمول، وفيه نغس المعنى عن مجامد والضساكاك.

فالعول في الفريضة خروج عن حدّ السهام المسماة لأهلها، ومن العول هنا



 موجبات العول والميل على العيال، ثم العيلولة لا تختص بعيلولة النفقة، بل
 الأرجح في "تعولواه إنها من العول الميل دون العيل والطول الثقل، ولكن
 هو مطلق الثقل في الزواج الدائم ولا سيما بالنسبة لما فوق الواحلـا لاحدة، إلاّلا أن الثقل - فقط - لا يكفي معونة طليق المعنى المقابل للعدل الطليق لزوواياه الأربع، ولا سيما العدل بين المجتمع، حيث اللا لوراج فرض المساواة يين القبيلين جور على المجتمع وليس ثِقلاً على الجامع بينهن إلّا في سائر العدل.


 بالميل بعد العدل .

 العدل قضية ثقل التكليف، ولا سيما فيما بين النساء، حيث العدل الواجب بينهن هو على أشراف المحال، وهو أسبق ميادين السباق في العدالة بين كلّ

الرفاق، فإن التحسد الغامض المغلظ بين عديد النساء ليس ممـا يتحمله
 لزوجة واحدة، فالعدل بين زوجات هو أصعب بكثير حيث العديدة تتعارك بطبيعة الحال الأنثوية غيرة على شريكة وحسداً، فلا بدّ - إذاً - من عدل هارم يحل" مشكلة النزاع بينهن عدلاً بينهن كما يرام ويستطاع . إذاً تقل مشاكلهن وتذل رقابهن في الأمر الواقع مهما كان إمراً في جو

العدالة الصالحة.
ومهما قلّ العدل من الجانبين واقعياً، فهو مع الوصف تمين قمين بسنّ
 على مصلحية التعلد التي قد تفرضه على القادرين على واجب العدل، ولى وكما يجب على الزوج العدل بينهن كذلك على الزوجات العدل بينهن أنفسهن وبالنسبة للزوج ما هو يعدل، ولا يعدل عن مفروض العدل، فإذا عدل الزوج كما يـجب قل" النزاع بين الزوجات وبينه وبينهن، نم إذا عدلت الـت النساء زال هذا التلّ أيضاً وأصبح الجو العائلي أمئولة للعدالة، التي تصلح التح أن أن تصلح سائر الأجواء مهما كانت منخلفة.

فكما الصوم ارتياض پلعلكم تتقونها كذلك عديد الزوجات ارتياضياضة عالية غالية للزوجين بالإمكان أن يصلحا لإصلاح سائر البيئات.

إذآ فميدان تـعدد الزواج هـو أضيق الـميادين التـواء وصعوبية وميداً للمتسابقين عدلاً فيما بين النساء، نم عدلاً بالنسبة للزوجة وإن كانت واحدة الِّا
 فرض بعيد مهما اتفق في بعض البلاد، وهذه من أصعب الريا وليات الـات النفسية أن تطبق العدالة والعدل في تعلد الزوجات وهنا ضرورات تقتضي السات السماح في تعات الزواج تقضي على كافة الصعوبات في ذلك الحقل العسيب.

1 - فطرية شهوة عديد الجنس وطبيعته في قبيل الرجال دون النساء مما يحكم بضرورة التعلد، كضابطة هامشية على متن النكاح، لا دائبة ولا غائبة عن الموقف بأسره، وإنما شريطة مربع العدالة.

فلو أن تعدد الزواج كان مـخظوراً كان خلق الرجال بـهذه الطبيعة محظورأ سبحان الخلاق العظيم! فقد تجاوب كتاب التشريع وكتاب التكوين في قصة التعلدد، فلا سبيل للحظر عنه في أية شرعة من شرائع الدين، وليس
 التشريعات الدينية على مدار الزمن الرسالي.





إن الإسلام نظام قائم على الفطرة ومتطلباتها، يلتقط الإنسان من واقعه القاصر وموقفه المقصر على ضوء فطرته ليرتفع به في المرتقى الصـاعد السامق السابغ، السائغ لكيانه، في غير عنف واعتساف.

فانه نظام لا يقوم على الحذالق الجوفاء الخواء، ولا التظرف والتطرف
 الإنسان وعقليته السليمة نم تتبخر في الهواء ليذهب جفاء.

وليست صصعوبة الجمع بين زوجات عدة بالتي تحيل العدل بينهن، وليست هي أصعب من خلفيات الحظر عن تعلدد الزواج، فحين نقايس بين الصععوبتين نجد التتحديد بواحدة أصعب بكثير للقبيلين من التعلده، وعلى النساء المؤمنات مضـم أنفسهن عند واجب التعلد أو راجحه صيانة لرجالهن وأخرى لذوات جنسهن المحرومات عن البعولة.

اللرقان في تفسير القرآن/ الجزء السادس

 مجال لحكم مستحيل في البداية حتى تنسخه آية تحيله في النهاية، نم الاستحالة في آيتها لا . تعني إلّا المستحيل من العدالة وهي في المحي
 الباطنية الكثيرة بالنسبة لبعض دون بعض، فالميل إلى بعض النساء عن بر بعر



ألكَيَلِِه أن تتركوا العدل في عدل القسم بينهن هذا هو العدل الذي تحمله الآية، نم المستحيل تحمله الأخرى دون
 تحرمه إحالة له في أخرى، إعطاء باليمين وسلباً بالشمال بإحالة ما ما أعطته اليمين، فإنما أعطت فرض العدل فيما يمكنن، وأحالت في الأخرى ما

يزعمه الزاعمون من واجب العدل في المحبة!.
ولقد كان يقول الرسول
أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك|"
وهذه الآية إجابة عن سؤال شائك حول العدالة المفروضة، أنها ككلِ


(1) سورة النساه، الآية: 1Y9.
( (Y) أخرجه أبو داود والترمذي والنـائي.
(r) قال: : سال ابن أبي العوجاء مشام بن الحكم فقال له : أليس الشا حكيمآ؟ قال : بلى مو أحكم =

وْنَلَا نَيِيلوا هـُ

 الميل عن واجب القسم والعدل بين النساء.


 بواحدة، وأما ما ملكت أيمانكم فميسور لكل أحد إلّا من شذ Y




 يتزوج أربعاً إلّا في قلة قليلة، نم هناك من لا يتزوج لحالات استنائية. =


 مشام في فير وتت حج ولا عمرة؟ تال: نعم جعلت نداك لأمر أمهني، إن ابن أبي العوجاء سالني عن مسالة لم يكن مندي فيها شيء قال وما مي؟ تال : نأخبره بالقصمة فقال له أبو عبد《全



فسماح الزواج مثننى ونّلات ورباع شرط العدالة المربعة مما يعالـج مشكلة المضاعفة في قبيل الأنتى في الحدّ المتوسط من اختلاف العلدد النسائية والعدد الرجالية.

فحتى إذا نبت واقعياً إن ليست المضاعفة أربعة أم ولا ثلاثة في الأنتى، فأحيانية الأربعة في إمكانية الزواج العادل تجاوب ذلك الواقع تماماً . ومهما يكن من شيء فالأكثرية الأنتوية مما لا تنكر بين المجتمعات على
 بالأمراض والحروب أكثر من الإناث(1)

ولقد اضطررن النساء في ألمانيا الغربية إلى تقديم طلب إلى المـجلس
 عارضه، كما وإن وكلاء المجلس النيابي مناك قدمالك الموا لائحة سماح اللواط حيث الرجال ليسوا ليصبروا على امرأة واحدة(「)

أضف إلى فطرة طلب التعدد في الرجال والأكثرية الساحقة في النساء، استعداد الرجال لعملية الجنس والإخصاب أكثر بكثير من النساء.

فالرجل مستعد للإنجاب في معتدل التقدير منذ خمسة عشر حتى المائة، ولكن المرأة لا تعدو الخمسين فهو أضعافها من هذه الناحية إنجاباً، فيبقى





 المصلر أن ذلك حصل في ألمانيا الغرية سنة

العظيم، حيث تجاوب في مشيئة التشريع والتكوين، نم الرجل يستعد للغشيان
 تمضي في العادة الشهرية، فللرجل هنا - أيضاً - ثلث زائد الـا ومن ثم الرجل بإمكانه الإنجاب المتعدد من عديد النساء في وقت قصير وليس بإمكان المرأة ذلك حتى ولو انحرفت ورأت عدة رجال، وهذه ثالثة. كل ذلك مما يفرض سنّ السماح لتعلد الزواج في صـالح الرجال والنساء مععآ، فترى في ذلك الواقع الملموس والمملابسات الحية بين القبيلين ما هو القانون الصالح اللي يصلح الحياة الجنسية والولادية والمعيشية بينهما؟. 1 - فهل يتزوج كلّ رجل بأنتى واحدة يكتفي بها حتى آخر حياته كبتاً
 تبقى واحدة أو أكثّر من النساء قباله دون زواج العزوبة العصيبة، قسمة ضيزى من قبيل النساء خلاف التكوين الغريزي
 وصالح الكائن الإنساني فردياً جماعياّ، فالفطرة والعقلية والطافة الإنسانية

 اشتغالها بالعمل كما لا يدفع الرجل، فلا دافع للجنس على أية حال . فألف عمل وشغل ليس يشغل المرأة كما الرجل عن الحاجة الفطرية إلى الحياة الزوجية. (أ - Y

 بديل النكاح أو عجز عن سنّ نكاح بديل سفاح

أجل إن ذلك يضاد الاتجاه النظيف في الإسلام وفي أية شرعة ربانية أو إنسانية نظيفة عفيفة غير طفيفة، فهو ضد كرامة المرآة الإنسانية وكرامة الرجل الان الان الإنسان أن تتقذرا بقذارة الفاحشة الدنسة البئيسة التعيسة!.

世 شريطة العدالة المربعة، وهو الذي اختارته التشريعات الربانية، وسطاً بين التحدد بواحدة وبين اللّامحدلودية في الزواج، وإنما تحلدداً بأربع، متحدلاداً

 تمامآ كما هي محلقة على كلّ الحياة والحيويات.

ذلك! فماذا يعني المتحذلقون السخفاء والمتظرفون الأغبياء من وراء


 الأمر، ويسمحون بالعشرة الجنسية غير المشروعة دونما حدّ يتصهوّر(1) وإذا رأوها غير مشروعة يستبيحونها بالمبايعة الكنائسية في صككوك الغفران! . (1) يقول إسحاق تيلر في خطبة له في مجمع كنيسة المانية: صسيح ان المسيجين لا يتزوجرن في


 الن يعلموا بعد تلك التعصبات الجاملة أن مدد القيلين يختلف في أكتر البلاد، فني البلاد


 تجويز تعلد الزوجات في أمثال مذه الموارد. وتقول المكاتبة الإنجليزية (مس آتي ورد) في جريدة (استرن ميل) لو آن فتياتنا خدمن اليوت =

وترى كيف يحرم النكاح بأكثر من واحدة ولا يحرم السفاح، أو يحلل بصكوك الغفران، وليس يحلّل الزواج العديد بأي صـك، حينما يغفر بتلك الصكوك كل" المعاصي والفحشاء الكبيرة! .
أم كيف يحرّم المحلّل فطرياّ، ويحلّل المحرّم فطرياً وشرعياّ؟ ما هذا إلّا تخبّط عشواء! .

والحكمة العالية الربانية في سنّ السماح لتعدد الزواج تختصر - ولا
تحتصر - كالتالي :
ا - من ناحية الرجل:
ا - إنه مفطور نفسياً وجنسياً،على تشهّي العديد من النساء مهما كانت التي عنده أجمل وأثبب وأفضل من التي يشتهيها، وليست المرأة هكذا، إلّا شاذة في الجنس أم راغبة في مزيد المال.
Y Y - مزيد الشهوة - كأصل - في الرجال، ولذلك نرى الرجل مو الذي
 الرجل يتزوج - في الأكثرية الساحقة - بعد طلاق زوجه أو موتها، ولا نرى المرأة تتزوج ولا سيما بعد وفاة زوجها إلّا قليلاً.

=

 لا نبالي به ولا نفكر في مخلفاته البئيسة.

 لأي من مؤلاء الرجال، ولد واحد الوا فاسد الانتساب منا ومائة أولاد صسيح الانتساب مناك، والفارق جواز تعدد الزوجات ومنعه! .

ع - وطول عمر الإنجاب ثلثيها .
0 - وعلى طول الخط عشرات وعشرات المرات، ففي فرض وجود


لا يمكن إلاّا واحد أم عديد قليل إذا حملت توأماً .
7 - وقد تكون المرأة عاقراً، فهل يصبر الرجل على ترك الإنجابه، أو
يطلقها ويتزوج أخرى، أم يتزوج عليها من يستولدهاه؟
فالأولى هلر للنسل وعطل في الإنجاب وهو خلاف المصلحة القانصي
 على من يشير على الأزواج بهذا الطريق الخريف حيث يهندم عليهن بير بيوتهن - ويحطم حياتهن بلا عوض منظور، فقلما تجد العقيم - وقد تبين عقمها
 الأطفال التي تنجبها الزوجة الأخرى من زوجها مانـا للنسل وابتهاجاً للزوجة الأولى أنها ما طلقت لأجل الاج العقم .

Y -
حيث النساء أكثر من الرجال خلقة وبقاء، ففي مثلث أقلية الرجال خلقة، وأكثريتهم تلفاً بأمراض وحروب تصبح النساء أكثر منهم بكثير . 1 - وسن البلوغ في المرأة أبكر منه في الرجل، فلا بدّ لها من رجل

حين تبلغ والاكتفاء بواحدة لا يساعد اختلاف سن البلوغ فيهما . ولنأخذ مثالآ مواليد سنة واحدة على فرض التساوي بين القبيلين، نرى الإناث في الأكثرية الساحقة في التاسعة من سنيهن بالغات - ولا سيما فيا في في
 الخامسة عشر، فلا بدّ - إذاً - لهؤلاء الإناث البالغات بالغون من الماضين

حيث الحاضرون غير بالغين عند بلوغهن، ولأن لهؤلاء البالغغين من قبل
 الأزواج، إضافة إلى أن عمر النساء - في الأكثر - أطول من عمر الرجال، الِا فتبقى - إذاً - طائفة من النساء بلا أزواج إذاً لم يسمح بتعلد الزوجات الات فالعوامل العدة التي تقلل من قبيل الرجال عدداً وتكثرهم عددآ للزواج،
 9-فبقاء النساء اللاتي لا يقابلهن رجال - واحدة بواحد - كبت على

فطرة الضرورة الجنسية، أو سماح للفاحشة. -1 - وفي سـماح تعلد الزوواج حفاظ على حرمة القبيلين، وعمارة
 على عديد الزوجات وعديد الشركاء في الزواج تلك عشرة كاملة - وهي غير حاصرة - في حكمة السماح لتعدد الزواج، إضافة إلى أنه حكم هامشي وليس أصلياً كأصل الزواج، فليس التعدد إسلامياً

 رجاحة، وحلّ يواجه مشكلة في حقل الزواج، فليس متروكاً للهوى الطائشة، بل هو محدود عدداً بالأربع وعدداً بالعدل في زواياه الأربع


 إذاً فالخخوف من ترك القسط في ترك التعلد يسمح له، نم الـخوف من ترك العدل في كل"ّ حقوله العائلية ينسخ السماح ولأن الخوف عن ترك واجب الإقساط ظرف لسماح تعلد الزواج، فكل

خوف عن ترك واجب أو اقتراف محرم يزيله تعلد الزواجّ، هو مما يفرض


زواياه الأربع
فالرخصة تلبي واقع الفطرة وواقع الحياة وتحمي المجتمع من الجنوح والسعار الجنسي، والمنع يعارض الفطرة وواقع الحياة ويهدم الـمجتمـع
 هذه الرخصة، فاتخذها رخيصة بخيسة هلرة مرسلة دونما شريطة العدالة، إحالة للحياة الزوجية مسرحاً - نقط - للذة حيوانية، تنقّلاً بين الزوجات كات كما الديك بين الدجاجات، وإنشاء للحريـم في صـورته البشُعة الـمريبة، فليس



 لمخالفته الفطرة، والواقع المتعوّد للناس على مدار الزمن وأهمره أهماق التاريخ وقد يختصر أمر تعدلد الزواج عند حدّ، وأمر وحدته أو مـا ملكت

إيمانكم عند حده بحكمة بارعة هي :

 تَعُولوا ه وتميلوا عن القسط عند الخخوف الأول اللني يسمح للعديد، وعن العدل
 فترك العول، والجور الميل، مو المحور في كلّا الأمرين، فإن كان في ترك التعدد عول شهوانياً إلى نساء أخرى، فالتعدد راجع أو وا واجب حسب الواجب في الحفاظ على العدل.

وإن كان في التعدد - وحتى الواحدة - عول في الحياة الزوجية وترك للعدل في زاوية من زواياه الأربع فمحرم والّى ما ملكت أيمانكم.
فخخو ترك القسط في اليتامى - أم سواهم - يسـمح بـمثنى ونّلاث

واحد من الأمرين كلا حسبه.

إذاً فتعدد الزوجات شرط العدل مسموح حتى إذا لم يخف ترك القسط



بقضية، فتأمل .
وتعدد الزواج حل" شريطة مربع العدل، وراجح شريطة الفضل، وواجب إذا كان في تركه خوف ترك العول أم - وبأحرى - واقع الظلم والمر ور الميل عن الحق، ومحرم في خوف عدم العدل وواقعه، مرجوح إذأ كان القيام بشروط





 هامشاً على أحل هما متجاوبان في أصل السكن، كذلك اللك الذي لا يقدر علا على


- ككل - أسهل نكاحاً.
 ¢ هن غيرهن، سواء الإماء، أو الحرائر المنقطعات، وهنا لا حدّ لعديدهن

حيث الحدّ مقتصر على غيرهن، فيجوز النكاح بأزيد من أربع منهن إماء

 هو المنقطع بحرة كان أم أمة شرط العدالة اله ككل .

 تبقى في يمين الاستطاعة من نكاح مشروع وليس إلّا النكاح المنقطع حسب آية، وإلا الإماء المـملوكات أو المـوهوبات حسب آياتها، مهـما عنت



المملوكات.
رجعة أخرى إلى الآية:




والقوسان متماثنلان في شريطة العدل، ففي عديد النساء مربع، وفي امرأة واحدة مثنى : عدلاً بالنسبة لها تم آخر بالنسبة لكم.



إن كان النكاح بيتامى النساء، فهي - إذاً - ضـابطة عامة في كل" حقول النكاح دونما استيناء.
 وعدلاّ بين المجتمع وعدلاّ بالنسبة لكل واحدة وعدلا ولاّ بالنسبة لكم .


الواجب إلى مئناه إذ يخرج الأولان عن الدور لخروج الموضوع.
 العدل الواجب فيه أخف، ولذلك ترك التنازل عما ملكت أيمانكـم إلى الـى


تم السماح في عديد الزواج ووحيده مشُروط بعدم الخـوف من تر ترك

 المستطاع من العدل، كما أنه إن خاف قبل الزواج حرم ذلك الزواج بعديد أم وحيد.
وهكذا تكون كافة المباحات والمستحبات، أنها مشروطة ألا تسبب ترك



 حيث الشرط في هذه الآية هو شرط الوجوب لا الجواز، والجوا الجواز مستفاد
(1) (1) سوررة النور، الآية: الآية: Yب.

من إطلاقات الآيات الآمرة بالزواج إذ لم تحدده بواحدة، رغم آن البيئة الجاهلية كانت تسمح بعشرات وعشرات، فلو أن أحل الجواز الجا بالعنوان ألن الأوّلي كان الزواج بواحدة فلا بدّ من التصريح به هدماً لبناء الجاهلية. فقد بينت آيتنا هذه وجوب التعدد إذا لزم الأمر، وحلد السماح أنه رباع عدداً، وشريطة مربع العدل عدداً .

وجواباً عن سؤال، في حين لا نجد العدالة المفروضة في الأكثرية
 شريطة العدالة وبين الضرورة أو الرجاحة لتعدد الزوجات.
 المسؤولية فيهن أقل من الدائمات.

وحين ينقص دور المملوكات - كما انتقص منذ زمن بعيد - فهناك الزواج المنقطع يصبح سيد الموقف كعلاج حاسم لمشكلة التجاوب.
وهنا ليس لإخواننا السُّنة أي جواب عن ذلك السؤال، فإنما آية المتعة الثابتة غير المنسوخة نصاً، وهذه الآية بصورة طليقة تجيب عن هذه المشكلة. ففي تعلد الزواج الدائم مشكلة الجهار والقسم والنفقة والميراث تحول دون إمكانية الجمع بينهن مهما تحققت العدالة.

ولكن الزواج المنقطع، الممكن إخفاؤه عن الزوجة الدائمة، وهو خلو عن تلكم المسؤوليات الثلات، هو الذي يسد كل" فراغ في واجب التعلد أو راجحة.

ففي الزواج مراحل نلات: 1 - الواحدة، Y - المتعدة ، Y - ما ملكت أيمانكم الشامل للمملوكات والمنقطعات، والعدل في الأولى ذو جهتين وفي الثانية مربعة الجهات وفي الثالثة لا عدل هكذا، اللّهم إلّا بالنسبة للمجتمع

1 - إن تحقيق العدل بين النساء أصعب بكثير من تعديل المرأة نفسها فليتشاركا في ذلك الجهاد المقدس Y -
 مما يجب في الأحكام العادلة.
فإن كانت الضرورة أكثر من الإمكانية فلا تجاوب في البين، فاللحوائج الثلات للرجال والنساء ونفس المجتمع اللى تعلد الزواج تجارئل التعدد مذيّلة بما ملكت أيمانكم وإلا لم يستقم الحكمم.
ذلك؟ وفي وجوب أو سماح تعدد الزواج شرط العدل ميدان فاسِ للـي للسباق في مختلف حقول العداللة بين الرفاق، ورياضـة نفسانية لكـلا القبيلين، فعلى العـلى النساء المتعددات العدل في الاصطبار على الشُريكات، في حقل الزواجه، كما



 وشريكاتهن، فهو ثالوثمن المحرم في شرعة الها.
 لتحقيق العدالة أو الطلاق تخلصاً عن خلاف العدل، دون الان خلاف على سانى
 وحصيلة البحث عن تعدد الزوجات هي أنها ضرورة تقلدر بقدرها : أن أن تقسطوا وتعدلوا ولا تعولوا، فلا يجوز التخلف عن هندسة التعدد المهندسة على هذه الزوايا الثلاث، ولقاعدة العدالة زوايا آربع

وقضية الضرورة الحيوية السليمة في سن تعدد الزوجات تسربت إلى كتّاب وكاتبات من المسيحيين في صراحة القول ضد الهرطقة الكنيسة، أن تعدد الزوجات ضرورة لا محيد عنها واإنه لا علاج لتقليل البنات الشاردات إلّا تعدد الزوجات"(1)

ذلك وهنا اعتراضـات واهية خاوية على سنّ تعلد الزوجات كلها هاوية بما مضى ويأتي :

العالمية مذه المسالة أيما إيضاح فإن الرجال توني





 الشاردات من بناتنا وعم البلاد وتل الباحتون عن أسباب ذلك . . . . ولا فائدة لـلحل الداء إلّا







 لرجل ستهل بنا الدمار .
 الزوجات تصبح كل امرأة رية بيت وأم أولاد شريمين الوان وفي رسالة المستر جان ديون بورت الإنجليزي في الاعتلار إلى حضرة اليار محمد والقرآن ترجمة
 الملل المسيجية عامل أقوى من تحريم الككيسة تعلد الزوجات.

1 - إنه يوجب البغضاء من الزوجة الأولى حين يرى شريكة لها فيما كانت مختصة بها من حظوة الجنس فتزني بديلاً عما ابتليت بها من شريكة الا خيرة عليها؟.

ولكنه غير وارد في نظام الزواج المتعدد إسلامياً حيث العدل شرط

 وأن تحمّل الشريكة فيما يسمح الإسلام لها هو من قضائلا قيد الفتك تعدد الزواج فتنة وامتححان للزوججين لا بدّ أن يـحملوها ويتحملوا لـها لصالحهما وسائر المجتمع
فالغيرة واجبة على الرجال حفاظاً على النواميس ومححرمة على النساء فسحاً لممجال تعدد الزوجات بما فيه من شروطات ومصلحيات الـوات نم الحسد محرم على القبيلين وهو في قبيل النساء أكثر ظهوراً ولا سيما ولا بالنسبا

لشريكاتهن في الزواج
ولو كان الحسد هو المانع من سن تعلد الزواج، فهل هو في النكاح
 الممسيحي - نراه يزني بعشرات من النساء ثيبات وأبكار، أفيسـمح بذلك

 للرجال أربعاً فإن اله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للوجال ونيه عنه إِ


 سورة العنكبوت، الآية: Y.

اللفسق البشتع ولا تحسده النساء، نُم لا يسـمع بليله بتعلد الزواج بشروطه الصالحة إذ تحسده النساء! .

Y - إن الإحصاء يعطي تساوي عدد الجنسين في غالبية البلاد فالتعلد
ظلم لأنه يقضي على تلك المساوات؟.
وهذا كذب وزور من القول، فهل تجدون إعوازاً في النساء في البلاد
الإسلامية ولا سيما الحارة التي يكثر فيها تعدد الزوجات؟ كلا
بعد - عديد النساء أكثر من عديد الرجال لأسباب مضت، ولا ولا بدّ من علاج لهذه المشكلة وليس إلّا سنّ تعدد الزوجات، أم رواج البغاء! الـا

الجنس، وهذا ينافي روح الشرعة الربانية المانعة عن حرية الشهوة؟.
ولكنه تجاوب مع الخلقة والفطرة الرجولية التي فطر اله الرجال عليها، فلو حصر الرجل بامرأة واحدة كان ذلك خلاف الفطرة وتناحرت مـع النـر الشرعة


ع - إن في ذلك التشريع حطاً من ساحة النساء بمبادلة الأربع منهن بواحد، وكأن المرأة هي ربع الرجل، مع أنها نصفه في الميراث والشهادة والقصاص؟.

بل إن تحديد الزواج بواحدة هو الحط من ساحتهن أن يصبرن على
 الثلاث فهلّا يكون زواجهن أحسن لهن وأجمل لحياتهن، حال آلنهن ألهن يتزوجن
 للعائلة الكريمة الشريفة، وتأميناً لحياة أمينة! . أفهذا هو الأحسن لساحة الأنوثة الشريفة الطرفية، أم أن تبتذل دعارة

رخيصة لكل من يشتهيها، فهذه النساء الزائدات على الرجال من الأرامل وغيرهن لا محيص لهن عن قبول التعدد أم خيبة القوة المودعة في طبائعهن

 حيث يقضـون أوطار الشهوة بلا حدّ ولا إطار من كلّ الأبكار والثيبات وذيات البعل، نم هن يأسفن إذا تزوج رجالهن محصينات طاهرات؟!
0 - من العدل حين يسمح لرجل أكثر من واحدة أن يسمح للمرأة ألمأ أكثر من واحد ولا سيما إذا عازت النساء وكثر الرجال عدلآ في ذلك الحقل؟ ولكن الغيرة الرجولية لا تسمح أن يشارك في زوجها غيره وإن بنظرة
 اللحسد، فلذلك تتحمل هي شريكة مهما كانت عليها صعبة، ولا يتحمل هو الشريك وإن في تصوره.

ذلك! بل والرجل يغار على شريكه في زانية، والممرأة لا تغار على شريكته في نكاح وإنما تحسدها! !.
تم إن الأكثرية الساحقة في قبيل النساء على مرّ الزمن تجعل المعاكسة



 مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف . . . . . . فما هذه الغوغائيات الخاوية إلّا دعايات زور وغرور ممن سنوا الإباحية عملياً في النساء نم هم يتقشفون عن زواج مشروع كريم بأكثر من واحدة! . ومن نم فتعلد الزواج محصور بسياجات نلات تمنع عن تفشي الفساد

وتنعش الرجال دون حدّ ولا حصر في حظوة الـجنس، فهو يقلل عن التخلفات الجنسية، ويهلم الثروات المركومة للذي يهوى في تعلدد الزواج حيث يتقسم أمواله بين زوجاته وولده صدقة ونفقة وميراثآّ ، وهذه منعة منيعة عن تضخم الثروات الهائلة، كما وهو رياضة نفسية في واجب العدالة بين النساء التي قلّ من يستطيع لها .

وليتنبه أن الإسلام شيء وكثير من المسلمين شيء آخر ، فتبديل السماح في زواج أكثر من واحدة إلى تأسيس الحريمات الواسعة والاستكثار من اللحرائر والإماء عن طريق الخطف والشُراء والنخاسة وتجميعهن في القصور واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسي البهيمي دونما حلّ، وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان النساء وعربدة السكر والرقص والغناء. .. . هذه كلها ليست من الإسلام، لا سيما وأن هذه الكثثرة الكثيرة من النساء بحاجة إلى من يكسر ثورتهن الجنسية ولا يستطيع له رجل واحد فيبتلين بالشذوذات والتخلفات اللجنسية وهذا داخل


فكما أن خوف العول والميل المحرم يسمح لعديد الأزواج في جانب الرجل، كذلك خوف العول في جانب المرأة حين لا تجد رغبتها وشبقتها عند رجلها لكثُرة شريكاتها، فقد يكون تعلد الزوجات محرماً قضية عول الرجل والمرأة، وهو واجب أحياناً بنفس القضبية بصورة معاكسة.

وليس الواقع التاريخي بين المسلمين هو التفسير العملي للإسلام، فإنما المحور الأصيل هو الإسلام وليس المسلمين، إلاّلا ما وافق شرعة الإسلام كما
 فإنما المعيار العادل في تعلد الزواج هم الرسل والأئمة الكرام وسائر


يصرح التوراة بأنه تزوج مئات من النساء، والرسول الأقدس
تزوج بسبعة عشر ومات عن تسع
دون الناس النسناس الذين يتذرعون بسماح التعلد إلى معاملات بشعة وعمليات سيئة حتى بالنسبة لزوجة واحدة فضلاً عن المتعددات.

رجعة أخرى إلى آية الجمع:
قد يقال : إن مثنى ونّلات ورباع، ليست لتحصر الحل في أربع، فإن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا يصلح تخصيصاً للحل" به، وليس هذا من

 تسع، والتحديد بالأربع تنخلّف عن سنة الرسول


والجواب إن لو لم تكن (ارباع" آخر عدد من المسموح وكان هو الآخر

 (ارباع" نص أو ظاهر كالنص على التحديد، وبذلك تتخصص سنته الْ تسع، وتتأيد الروايات الحاصرة لأمته في أربع تم إن للرسول سنتين، سنة رسولية وسنة رسالية والثانية هي العامة المتّبع دون الأولى إلّا بدليل، ولقد كان سماح الأكثر من أربع إلى تسع سنة

 (1) سورة الأحزاب، الآية: or

ذلك وكمـا كانتت صـلاة الليل مفروضة عليه دون الأمة، أمّاذا من واجبات أو محرمات عليه كانت سنة له رسولية لا رسالية، ولا علينا إلّا آن

نتبع النص في التمييز بين السنتين
هذا، فإن عقد على خامسة والأربع في نكاحه وإن في عدة رجعية بطل الـخامس (1) وإن عقد دفعة واحدة على أكثر من أربع بطل في الزائد عن الألأر فيع
 بينهن؟ لكلّ وجه، وقد يرجح الثاني بما أمر النبي



 المتعينات لا واقع له، فالتعيين بعدما لا واقع له لا واقع له اله اله فلا يترك الا الاحتياط - أو هو أقوى - بتجديد العقد على أربع آمّا يريد . لا سيما وأن الرواية القائلة بالاختيار مصبها من كان عند خـلا نزول الآية، فكان - إذاً - زواجاً صححيحاً من ذي قبل، وآية الإبطال لا لا تبطل إلّا الزائدة على الأربع وهل المتعة من الأربع لإطلاق (فانكحـوا" الشـاملة لها، نم الحديثان

 التهنيب Y: 191 صحيحة زرارة: لا لا يجمع ماءه في خمس (Y)


 الباب نفسه تحت رقم 0 \&).

المتعارضان بهذا الصـدد يعرضان على طليق الآية؟ آم هي خارجة عنها داخلة

 حيث العدل في القسم وسواه ليس وارداً في المتعة اللّهم إلّا عامة العدالة،

 وبين مئناه كما في واحدة، وبين بسيط العدل وهو بالنسبة وهي لما ولما ملكت أيمانكم

 أو مثناه أو موحّده.
(1) فالأخرى المضادة لها لا عبرة بها لضعفها سنداً ومضـمونآ ومخالفة لظاهر

القرآن ونصّ السّنة)

 وفي الفقيه باب المتعة رتم 1 ا عن الفضضيل بن يسار انه سأله عن المتعة فقال: مي كبعض إماكت




 واحدة لم يكن له أن يتووج أمرأة أخرى حتى تنفضي عدة المطلقة) (الفقيه باب ما أحل الها من

النكاح تحت رقم \&V).
أقول: إنما يحلل الطلاق الباتن لأصل البيونة وانقطاع العمصمة فلا فرق - إذا - بينه ويين =

ولأن المطلقة رجعية زوجة فلا تصح نكاح الخامسة إن كانت المطلقة من الأربع رجعية حتى تخرج عن الـعدة(1) حيث الأصل في الحـل هو الصو اللخروج عن العصمة وليس إلاّلا بعد انقضاء العدة في الرجد الرجعية، وأما البائن

فلا عصيمة فيه حتى تحرم الخامسة.
فإذا كانت إحدى الأربع أو غيرهن منقطعة، جاز نكاح أختها دواماً أو انقطاعاً قبل انقضاء العدة لأنها بائنة كما ورد في جواز الأن مكاح أخت المطلقة
=




 أقرل: فإذا كانت المختلعة والمبارأة التي يكن الرجوع إليها برجوها إليا إلى ما بذلتّ مي منقطعة





قال : لا ولا من السبعين (المصدر)
 ترث وإنما مي مستأجرة (المصدر) .

 فكاذ فيما روى لي ابن جريح الال : ليس فيها وقت ولا مدد إنما مي بمنزلة الإماء يتزوج منهين كم شاء وحاحب الأربع نسوة يتووج منهن ما شاء باء بغير ولي ولا شهود فإذا انيا انتضى الأجل بان بانت


 كانت لا تهيض نشهر ونصف (الكافي 0: 101).

البائنة قبل انقضاء عدتها (إذا برأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن
(1) يخطب أختها (1)
「德
 تنقض عدتها، وجواز الرجوع إليها بعقد جديد لا يجعلها كزوجة، كما ويجا ويجوز
 الفصل على أحكام الجمع بين الأختين على ضوء آيته إن شاء اله تعالى .

قول فصل حول زواجات النبي
لقد تحدنـنا حول زواجاته بمناسبة الموقف، إذ كثرت الدعايات الكنسية المعادية حولها، أنه تزوج

 جعغر ج
 مي إحدى الأريع (المصدر).


 تيد آخر، وأما كونها من الأريع نهو خلان الآية ومتظافر المرواية، ومما يويلينا رواية البزنطي الأخرى عن أبي الحسن الرضا : الا

صفوان بن يحیى : على الاحتباط؟ قال: نعم (المصدر). فإن الاحتياط بمعناه المعروف في الحكم ليس من شألوان المعموم، فإنما يعني التقية من العامة المشنعين ملى الثيعة نكاح المتعة، فإزا كانت من الأربع فا مدخل لتثينيعهم حيث تنحسب
.
سورة النساء، الآية: rr.

بسبعة عشر وبنى بثلاثة عشر منهن وتوفي عن تسع، فلم يقنع بما سمحه الله لأمته لكثرة شرهه وشبقه وولعه في النساء؟! إ ذلك! والمسألة - رغم هذه العربدة النكراء - ذات أبعاد عريقة لمصلحة هذه الرسالة السامية الحانية سياسياً وروحياً وعاطفياً أكثر بكثير من البعاد البعد الشهواني الذي يعم الرسول بطبيعة الحال لأنه بشر له ما لـسائر البشر من

الحاجيات البشرية.
فقد يتزوج الرجل لحاجته، وأخرى لـحاجة المرأة، وثالثة لحاجتهما، ، وكل ذلك في حقل الجنس أم تأسيس العائلة أم السؤل المعيشي
 الرسول
 فتزوجه



الملزمة الرسالية.
1 - وترتيب زواجاته كالتالي: تزوج بمكة خديجة بنت خويلد وكانت عند عتيق بن عائذ المخزومي تم عند أبي هالة زرارة بن نباش الأسيديّ، مهما روي أنها كانت عذراء.

السكران بن عمر من مهاجري الحبشة فتنصر ومات بها .
(1) البحار rץ: 191 عن الميناقب قال الصادق
(Y) من المبسوط.
(Y) (Y) في أملام الورى ونزهة الأبصار .
( ) عن ابن جرير وابن مهدي.

ش - ثم تزوج بعائشة بنت أبي بكر وهي ابنة تسع قبل الهجرة بسنتين
ولم يتزوج غيرها بكراً .
ع - ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أمية المخخزومية وهي بنت عمة عائكة بنت عبد المطلب، وكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد بعد وقعة بدر

ثانية الهجرة.
0 - وتزوج في هذه السنة بحفصة بنت عمر وكانت قبله تحت خنيس بن
عبد الله بن حذافة السهمي
7 - تم تزوج بزينـب بنـت جـحش الأسلـية ومي أول مـن مـاتت من
نسائه
V - نم جويرية بنت الحارث بن ضرار المصطلقية وكانت عند مالك بن
صفوان بن ذي السفرتين
1 - تم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمهـا رملة وكانت عند عبد الله بن
جحش في سنة ست.
9 - تم صفية بنت حي بن أخطب النضري وكانت عند سلّام بن مشكم
تم عند كنانة بن الربيع
-1 - تم ميمونة بنت الحارث البلالية خالة ابن عباس وكانت عند عمير
بن عمرو الثقفي نم عند أبي زيد بن عبد العامري وقد دخل بهؤلاء الـاء
تم المطلقات منهن أو من لم يدخل بهن أو من خطبها ولم يعقد عليها هن :

- 11 Y

الحارث بن عبد المطلب.

أعوذ باله منك، فقال

ع1 - وقتيلة أخت الأشعث بن قيس الكندي ماتت قبل أن يدخل بها .
10 - وأم شريك واسمها غزيّة بنت جابر من بني النجار .
17 - وسنى بنت الصلت من بني سليم ماتت قبل أن يدخل بها .
IV و19 - أميمة بنت النعمان الجونية، و و Y - العالية بنت ظبيان الكلابية،


الأنصارية.
والتسع اللاتي قبض عنهن: أم سلمة - زينب - ميمونة - أم حبيبة صفية - سودة - عائشة - حفصة جويرية وماتت قبل النبي خديجة وأم هاني وزينب بنت خزيمة.

فلقد تزوج في بزوغ زواجاته - وهو ابن خمسة وعشرين - بـخديجة
 فتوفيت عنه ولها ثمان وستون وهو ابن ثنلاث وخمسون، فقد مضى بما مضى
 معه
 شبابه لحدّ الخمسين بامرأة هي أكبر منه بخمسة عشر ! . كما وأن طبيعة الحال البناء بالبكر بعد الثيب أو البكر، وهو بنى بالثيب

 وهما في الخمسينيات من العمر! ! وقد تزوج بالبعض منهن ترغيباً في الجهاد كاللاتي استشهد أزواجهن كزينب بنت خزيمة حيث قتل زوجها عبد اله بن جحش في في أحد، وبصفية

بنت حي بن أخطب سيد بني النضير حيث قتل زوجها بخيبر وقتل أبوها مع
 خنيس بن حذافة ببدر وبقيت أرملة . . .
تزوج بأمثال هؤلاء، وقد كانت تدعى أولاهن بأم المساكين لعطفـا وحنانها البالغ بهم، فصانها عن الانكسار، وشجع أقرانها في الجهاد نفـا نـياً ومالياً.
كما وصل بالثانية سببه ببني إسرائيل حيث أعتقها بعد سبيها وشرّفها بذلك الزواج، ووحل بالثالثة سببه بالخليفة عمر حتى يكسر من نورته ويشجع المجاهدين في القتال.
وتزوج بعائشة فوصل بها سبيه إلى أبي بكر لنفس المصلحة في عمر إلّا في تشجيع الجهاد.
وتزوج بـجويرية بنت الحارث سيد بني المصططلق بعد وقعة بني المصطلق، وقد أسر المسلمون مائتي بيت منهم بالنساء والجواري، فيرا فسبب بزواجها أن أعتقهن المسلمون فأسلم بنو المصططلق جميعاً .
 معها إلى الحبشة الهـجرة الثانية فتنصر عبيد الله مناك الك ونبتت مي على الإسلام، وقد كان أبوها أبو سفيان يجمع الجموع ضـد المساه المسلمين، فتزوجها النبي
على إسلامها رغم زوجها وأبيها .
 الرضاعة أول من هاجر إلى الحبثة، وقد كانت زانيا

أيتام فصانها النبي
وتزوج بزينب بنت جحش بعدما طلقها زيد بن حارنة، هدماً لسنة

جا جلية هِ
 الجاهلي، لكي تزول أمئال هذه الفوارق.

ولقد تزوج بعد خديجة بسودة بنت زمعة، وقد توفي عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية، وكانت سودة مؤمنة مهاجرة، في رجو رجوع إلى أهلها الكفار رجوع إلى الكفر بطبيعة الحالل، وكما فتنوا غيرها من المؤمنات بالزجر والقتل والحمل على الكفر .

تم تزوج ما تزوج لأسباب كلها غير الداجة الجنسية، وإنما هي كأصول - أمباب رسالية، ترغيباً إلى الإيمان وتثبيتاً عليه. ذلك، إضـافة إلى ترغيب الأمة إلى الزواج تأميناً للحال وتزويداً للنسل وجبراً لنقص الرجال وزيادة النساء. ففي أهل الزواج رجاحة بشروطه، وفي تعدده إلى أربع رجاحة أخرى بشروط أكثر من أصله، تم في عديد زواجات النبي إلى تسع مصالح رسالح رسالية ملزمة ما كانت تحصل إلّا بالزواج الدائم، ومن ذلك ولك - ككل - رباطه سببياً بمـختلف قبائل العربـ

توحيداً بينهم، واندفاعاً فيهم، وصداً عن بأسهم، كسياسة حيادية ودية تربط بين المختلفين! .

- فقد كانت زواجاته



(1) سورة الاحزاب، الآية: or.

وذلك تحريم مؤبد وإن بقي دون زوج، وجاه تحليل شـاسع له قبله،
 فكما أن للرسول ضوء العبء الرسالي بأحكام خاصة تبنياً لواقع رسالته في أمته ولكي يؤتسى الر الـو فيها كما أمر الله.

فقد فرضـت عليه صـلاة الليل دون الأمة لأنه يحمل مـن المسسؤولية
الروحية ما يفرض عليه نافلة في واجبات تكمّل الروح الرسالية . كما سـمح له بزواجات هي أكثر مما حدد للأمة قضية الدعوة الرسالية التي تختصسه كحامل شرعة دون من سواه من المكلفين، وقد كانت كلها مفروضة عليه زائدة على فرض الأمة .

فزواجه بـخديجة فرض في بزوغ الرسـالة لأنها كانت أهلـح النساء الهالحات لزواجه، ولذلك لم يتزوج عليها - ما كانت باقية - لا شـابة ولا هرمة، إضافة إلى أنه استفاد من ثروتها الغزيرة لبثّ الإسلام في الفقر القارع المدقع للمسلمين كـما أن زواجه بـمن قتل أزواجهن أو ارتدوا عن الإسـلام ترغيباً في
 ترغيب إلى الإيمان به وزواجه بزينب كان فيه تهلديم لسنة جاهلية هي حرمة حلائل الأدعياء، كما أن تزويجها قبله بزيد تهليم لسنة الفوارق . وهكذا نرى زواجاته كلها مفروخة عليه رساليآ، أم ولأقل تقدير راجحة
 بشرياً مهما كانت ضمن القصد من زواجاته!.


وترى من هـم المـخاطبون بـ (آتوال॥؟ القدر المعلوم أنهم الأزواج حيث


 وإنما هو سماح حسب المصلحة عند الطالاق قبل الدخول، فيختص بمورده، كما هي تسامح حسبها، فلا يجوز لولي البنت - كما الزوج - أن يأكل صدقتها إلّا بطيبة نفسها .

والـصدقات هي جـمع صـدقة، عبارة أخرى عن الصّـداق والصّـداق



 هدية لأصل الزواج

وقد تعني (نحلةه| - بما عنت - نحلة الشّّرعة الربانية، والشرعة كلها

 في حقل الزواج، ويا لها من طيبة وحلاوة وطلاوة! تم (نـحلة) على المعنيين قد تكون حالاً أو تمييزاً للمؤتين وإتيانهم (1) سورة البقرة، الآية: MrV.
 جريح قال : فريضة مسماة.

والنساء وصدقاتهن - حسب التصوّر الأدبي الحرّ، مهـما لا تعني البعض منها أدبياً أو معنوياًان

وفي إضافة الصدقات إليهن لمحة أخرى بذلك الاختصاص، فلما فلم يقل
 الصدقات، وإنما (اصـدقاتهن" الحخاصهة بهن كحق أصيل في حقل الزواجّه، وليست بديلة عن البضع إذ يحق لهن كلها قبل الدخول إلّا إذا طلقها قبل
 الحظوات الجنسية ولا زمنها، والبديل المججهول في عدده وزمنهـ لا لا يصلح بديلاً في أية مبادلة!.

ذلك! مهما كانت الصدقة بديلة أصل الزواج كهدية لذلك الاتصـال
العريق وتقدمة.
إذآ فليست النحلة بديلة فقط عن الخلدمات البيتية ولا عن البضع فإنه
 نصف الصدقة إن طلقت قبل الدخول بها، وتستحق كلها ابن دخل بها وإن مرة يتيمة تم تمنّعت أو منعت من مزاولة اللجنس، أم نشزّت عن واجن المبات الزوجية، ولا يقطع عنها شيء من حقوقها إلّا النفقة بنشوزها إذا لم يقابل

كالنساء النحلة فقد لا تكون حلوة نحلة، كما الرجال، ولكن الإيتاء كما الصدقة لا بد أن
تكون نحلة.

 على الرجل مؤونة المراة لأن المرأة بائعة نفسها والرجل مشترى ولا ولا يكون البيع إلاّلا بـمن ولا


 الصداق مليه دونه.

بنشوزه، اللّهم إلاّلا أن يأتين بفاحشة مبينة يتهدم بها صرح الزوجية عن



 فالصدقة الفريضة نحلة، عبارات أخرى عن حق الزواج للزوجة دون مقابل

إلاّ أصل الزوجية.
فهو ليس صـدقة مشُروط فيها فقر المتصـدّق عليه، محدلود حسب مار ما
حددته الشرعة، بل هو نحلة تقدّر كما ترضاها الزوجة وإن كانـ النت قنطاراً.


أجراً لذلك الرباط العريق الذي تتقبله المرأة.
وحتى إذا كان أجراً عن ذلك الرباط فهو فريضة صديا اختلافاً شاسعاً عن سائر الأجر

الجنسية مشتركة بينهما، ولا سيما إذا كانت للمرأة أكثر من الرجل الر الـو فلا مقابل للصدأق إلّا أهل الزواج نحلة وهدية مفروضة مهما سميت
(1) سورة البقرة، الآية: الآية: 19.








أجراً، ولا ينتصف الصداق إلّا في طلاق قبل الدخول قضية النص، دون الموت قبل أماذا من موارد عدم الدخول .

نم پآتوال\| هنا دون \#أعطوا" تشير إلى كيان تلك الصدقة النحلة، أنها ليست عطية مجانية يمنّ فيها على مستعطيتها، بل هي حق لها لها بزواجها كأصل نابت لا مرد له، حق لا يحول دونه أي حائل اللّهم إلّا فاحشة مبينة
 وتسويل :
 منه دون طيب نفس، بل بضغط من الزوج وترعيب أو ترغيب له في عشرة



وهنا بين طيب النفس ولفظة السماح عموم من وجه، فقد تطيب نفسها بلا قال، وإنما بحال وفعال، وقد لا تطيب نفسها مهما كثر القال والفعال،
 كونه بلا نكد ولا تبعة، كما (امريئأ)" هو السائغ أكله، الداخل في المري بسهولة دونما غصة.

ف ايا مذا! إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الهه فحلال طيب. . ."(1) وإلا فلا يحل لكم منهن شيء


 ححال طيب؟ نقال: أحد عليّ يا سعيد المسألة، فلما ذمبت أميد المسألة اعلة اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضراً فأماد عليه مثل ذلك فـا فيا فيز أشار بأصبعه إلى صاحب المبا المسآلة


وحين لا يحل للزوج شيء من صدقة الزوجة، فبأحرى لا يحل له شيء



سنادآ إلى الآية وسواها التي هي بمحتواها
وليست الحرمة خاصة بأموالهن الخاصة وصدقاتهن، بل والموهوبات
 إلى الصدقات والنفقات الواجبة.

فلا يرجع الزوج فيما وهب لزوجته ولا الزوجة فيما وهبـت لزوجها لإطلاق الآية فيهما فإن أكل الهدية التي يجوز الرجوع فيها ليس هنيئاً مريئاً(؟) فالمفروض على الزوج أولاً إيتاء الصدقة لزوجه، ف (امن نكح امرأة وهو
 ذلك، وبالنظر إلى الجو الجاهلي الغاشـم بالنسبة للنساء نعرف مدى







ذلك فشفى .
(Y) سورة البقرة، الآلية: YYQ.






اللعطف واللطف بهن في شرعة الله، فقد كانت حقوقهن بأسرهـا مهضـومة بصور شتى، ومنها نكاح الشغار وهو أن يزوج الولي المرأة التي في ولايته

 الولاية الجاهلية! وكأنما تبدل بهيمة ببهيمة .

كما ومنها سائر النكاح التي لا تراعى فيها لهن حقوقهن، فاستبعد القرآن
 المرأة كإنسانة مثل الرجل، ولها حقها في زواجها، بما لها سائر الكرامامات.


السفه في الأصل هو مطلق الخفة فيما من شأنه الصالح آلا يكون خفيفاً




فالسفه هنا اعتباراً بالمال هو السفه في تدبير المال من الناحتين، فكما أن الـخاسر في معامـلاته سفيه، كذلك المسرف والمبذر (٪) والذي يصرف



 (Y) في المجمع أنه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبنير وقريب منه ما ما روي عن أبي عبد اله

أمواله فيما لا يحل(1) والجامع للخفة العقل في حقل الأموال هو التخلف
 الإنسانية أو الإيمانية، والثانية أولى بالسفه من الأولى لأنها سفه عن تقصير

فأضل سبيلا .
واللسفيه ممنوع عن التصرفات المالية الحالية والمستقبلية، بل والماضية


إقراراته وسائر تصرفاته غير المالية فغير محجور عليها.
وذلك قضية طليق النهي في الآية عن إيتاء السفهاء أموالآ حيث القصد السياج عن ضياعها، ولا يختص بما يؤتون، بل وما عنا عندهـم من أموال أم لهم من إقرارات مالية، حيث النتيجة من الكل واحد هو تفريط المال الذي الذي جعل قيامآ لصالح العباد، سواء أكان تفريطاً في حياته تبذيراً أو إسرافاً أو


 وترى (السفهاءلا هنا كلّ السفهاء تقصيراً وقصوراً وفي أي سفه في أي
 تختصهم بمن له حق في أموالكم! أم إنها أموالهم دون أموالكمب؟ فلماذا - إذاً - أموالكم!! . قضية الجمع بين (أموالكمب" و(ارزقوهم" في البداية أنهم سفهاء خصوص لهم حق في أموالكم كسفهاء النساء والأولاد
 قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟ الخا


وسائر الأهلين(1) الواجب نفقاتهـم أصليأ كواجبي النفقة الأصـول وهم
 النفقة، ومن تم سفهاء الأيتام بالنسبة لأوليائهم حيث يـلا يلا

 وإلّا فالإتياء محرم على أية حال .

 كأموالهم أنفسهم من هذه الجهة، وقد جعلها اله لهم قياماً بواجب الها الولاية الها وقيامآ لصالح اليتامى، فبهدرها في آيدي السفهاء يهلدر الواجبان.

تم سـائر السفهاء الفقراء حيث تجبب الولاية عليهم فيها، فلا تؤتوهم

وأخيرأ سائر السفهاء غير الفقراء ولا الصـغار، وهنا پأموالكم" هي





 النساء السفهاء إلاّ التي أطاهت قيمهاه

 الني جعله اله لد قياماً .

مهـما جعل الش لكـم قياماً لصـالح الأشـخاص الخصوصو، حيث الإسلام
 الأشخاص، فذلك المئلث من رباط الأموال بالأولياء يقتضي نسبتها إليهم أصلياً وإلى السفهاء فرعياً.

إذاًّ ف (أموالكمب" الأولياء وسائر العقلاء، تعم مخمس الأموال :
1 - الأموال الشخصية لكـم حيث يدجب الإنفاق منها على واجبي النفقة، Y - والتي يجب إيتاءها صدقة ونفقة للنساء، المورّين لهم حيث جعل الله لكم فيها قياماً بعدهم، ع - وأموالهم التي فيها قيام للأولياء في تدبير شؤونهـم أولاء السفهاء، 0 - وأموالهـم التي ليست بأيديكم فالواجب استرجاعها منهم للقيام في صالحهم المعيشي .
والمخاطبون في هذه المصلحة المالية هم العقلاء إنسانياً وشرعياّ، فهم الأتقياء النبهاء، العدلول في النـاحية الـمالية مهـما لم يكونوا عـيا عدولاً بإطلاق الكلمة.

فأحسن تعبير عن هـه الأموال هو پأموالكـمه" لا ضأموالهـم" ولا هـمـ معأ، حيث القائم في مطلق الأموال لأي مـالح من المصصالـح شـخصية وجماعية هم عقلاء المؤمنين

وهنا سابق ذكر اليتامى والنساء يؤكد - فيما أكّد - أنهما من المعنيين بالسفهاء، كما وأن الأكثرية الساحقة من السفهاء هم من النساء واليتامى، فلا يؤتون أموالهم على أية حال إلاّلا عند إيناس الرشد من يتامامـم وزوال السفه ممن سواهم .
 لكل السفهاء، أنهم لا يؤتون أموالآ على أية حال، سواء في ذلك أموالهم

الشُخصية، أو الواجب إيتاءه لهم نفقة أو إنفاقآ أو الراجح فيهما، فإنما


 سياسياً - حربياً أم أي قيام وإقدام مـالح لكم فردياً وجماعياً، وفي صيغة مختصرة قياماً بالعقلية الإسلامية لصالح الأفراد والجماعات فالقاعد عن القيام في أمواله، أو القائم فيها خلاف شرعة الله وخلاف

 في المجموعة المسلمة لهم قياماً في الحيوية الإسلامية في كلّ حقولها الها وبكا عقولها الرزينة الرصينة.

إذاً فكنز المال وتسميده دونما فائدة عائدة وقيام محرم، كما آن إسرافه وتبذيره وصرفه في المحظور محظور، ومما ينافي القيام تسليط السفهاء على الأموال مهما كانت أموالهم الشُخصية فضهلا عن الجماعية آم أموال آخرين. ذلك! فالأموال التي جعل اله لكم قيامآ يجب أن تكون بأيدي العقلاء
 هالحهم تدبير أمور السفهاء في أموالهم الشخخصية أو سائر الأموال التي التي
 رزقاً لهم وكسوة.

فقد اقتسمت هذه الآية المجموعة المؤمنة إلى عقلاء وسفهاء فخاطبت


 حصولهم على رشدهم كما يأتي في آية الابتلاء.

 هم أحياء، وقيامهم أنفسهم لصالحهم !إن كانوا هم من ورثة السفهاء.

فعلى كل" من الوارث والمورّث أن يقوم بالحفاظ على أموال المورث والوارث(1) حفاظاً عليها عن الضياع بسفاهة التصرفات غير المشرو المروعة، حيث الأموال الحاضرة ليست - فقط - لـحاضر القيام في المصصالح، بل ولمستقبله، حيث الجعل يعم المستقبل إلى الحاضر .

فحين يرى الأولاد أو الوالدان أو الزوج أن وارئه أو مورئه يتهدر في صرف الأموال، وجب على العقلاء منهم الحفاظ عليها، فيحجر على اللمفيه في أمواله، قياماً له حاضرأ وحتى الموت، وقياماً للوارث بعد موت السفيه. وعلى الجملة فنسبة الأموال ككل إلى عقلاء المؤمنين دون السفهاء، نسبة رئيسة تعم كافة المصالح الفردية والجماعية لهم ولآخرين، في مئلث الأموال شخصية لهم وللسفهاء وجماعية كما الأموال العامة المشركة.
ولكن نسبة الأموال إلى السفهاء ليست إلّا نسبة مصرفية، كأنها ليست لهم وإنما تصرف لصالحهمم، فليس لهم تحصيلها ولا اختزانها ولا صرفيا إلاّ على رقابة العقلاء المؤمنين ورقابهم.

لذلك فلتنسب كلّ الأموال إلى عقلاء المؤمنين لـمكان ولايتهم فيها


في تغسير العياشي في تفسير الآية عن علي بن أبي حمزة عن الصادق


ومهما كانت لأموال السفهاء نسبة إليهم فهي منسوبة بأحرى إلى العقلاء فإنها لهم قياماً ولأولاء قواماً معيشياً .




فالسفيه أيأ كان هو ممنوع التصرف في أمواله الحاضرة أو المستحقة على
 يسمح بدفع أمواله إليه حفاظاً عن الأكثرية من تصرفاته غير الصالحة الحانـة
والمعيار في السفه هو عدم الوثوق عقلياً أو شرعياً آو فيهما آلّا يصرف
 للسفيه، مهما كان بالثآ، يجوز دفعه إلى غير السفيه مهما لم يبلغ، اللهـم إلّا للا

اليتيم حيث يشترط في دفع أمواله إليه الرشد إضـافة إلى بلوغ النكاح وكما السفيه لا يؤتى أمواله إياه، كذلك - وبأحرى - غير أمواله، ومنه الو مية(Y) إليه لأنها بحاجة إلى عقلية إلسامية والسفه بكلا شقيه خلو عنها .

 عبد الحميد قال سألت أبا جعفر
 الحسن پ.

 أسفه بعد النساء من شارب الخمر ر




ومن آتى سفيهاً مالاً له فهو من الذين لا يستجاب لهـم كما يروى عن

 ومستواهم حسب العرفية العاقلة التي تصدقها شرعة الله، وهنا (فيهاهِ دون (امنهاه للتدليل على أن رزقهم لا يختص بيعض هذه الألم الأموال، فمنهم من مـم

 ففيما هم معذلورون للسفه عن استئمار أموالهم فلا بدّ لسائر العقلاء ألن يرزقوهم فيها، لا - فقط - منها خوفة نفادها فيصبحون كلّا عليكم.
 الله، فالقول المعروف بالنسبة للأولين هو لين القول دون هيّنه، فلا يخاطبوا بلغة السفيه فإنها سفاهة في الخطاب.

نم مو بالنسبة للاَخرين نهي عن المنكر بلغة مؤدبة مصلحة، دون المزرية المخجلة المفسدة، ومهما عمت السفهاء سائر السفهاء إلى اليتامى
 خاصاً لحالهمه، نم الآخرون هم أمثالهم في حكمهم.

وحصيلة البحث عن حجر السفهاء أنهم - أياً كانوا - هم محجور عليهم في أموالهم فضـلاً عن أموالكم، يحجر عليهم في مثلث الأموال، لكم ولهم والأموال العامة.
(1) اللد المتور Y: •Y - أخرج الحاكم وصحهد واليهيهي في الشعب عن أبي موسى عن النبي



فالمورث محجبور عليه إذا سفه في تصرفاته المالية صرفاً أو هبه أو
وصية فيها جنف أو إنم.
والوارث السفيه محجور عليه في حاضر الأموال طول حياة المورث.
وكل من الزوجين محجور عليه في سفاهة التصرفات المالية.
 والولاية هي بطبيعة الحال للأقرب إليهم والأعقل الأعدل .
وإذا كانت مصلحة القيام في الأموال تقتضي أن تكون بأيدي العقلاء الصالحين، فبأحرى المصلحة في سائر النواميس الخمس . فـ الا يجوز الابتداء بالنككرةله بل المببتدأ على أية حال هـو الـمعرفة المعروفة بالعقل والإيمان. فالزعامات الإسلامية تتختص بالأعقل الأعلم الأورع دون الأقوى
 والعقلية العادلة، مهما كانت الشجاعة والقوة من متممات القا القيادة الإسلامية، ولكنها على هامش العقل والورع والعلم.


: بعدما بدت لنا إجراءات مشددة بحق اليتامى في أموالهم ما دامت مي مي بأيدينا ولاية عليهم حفاظآ عليها، هنا يبدو لـمرة يتيمة إجراءاءات أخرى أخرى الما
 فأموالهم - إذاً - مشدودة ببالغ الحفاظ عليها في كلتا المرحلتين دونما أي إممال وإمهال.

فهنا ابتلاء لهم لرشدمم اقتصادياً وشرعياً في أموالهم لحدّ بلوغ النكاح،



 محتاجاً أو احتاج بقيامه، ومن تم واجب الإشهاد عند الـا احتمالة في تقصيرهم بحقهم في أموالهم تم اله شهيد وحسيب أولآلآ وأخيراً


وفي هذه المقاطع إيحاءات بكل التخلفات التي كانت تعيشها البيئة اللجاهلية بحق اليتامى، فاحتاجت إسلامياً إلى اجتياحها عن بكرتها، وقد أثرت في المسلمين لحدّ صـمـموا على الانفصـال كلياً عن اليتامى كيلا


ليس فحسب في ولايتك على اليتامى إصلاح أموالهـم، بل وإصـلاح
 |قتصادياً وشرعياً :

## :

ذكراناً وإناثاّا، يتيمات صعيرات، أو كيبرات كاللاتي مات عنهن آباءهن
 يخصكمب، فإنما الموضوع في واجب الابتلاء وسائر الإجراءات هو هو (اليتامى" دونما أي قيد أو شرط آخر، ودون غير اليتامى إذ لم يفرض على الأولياء
 مخصوصون بكرامة الابتلاء.

ولازم الابتلاء تجويز المعاملات الجزئية للصغار على رقابة الأولياء،

تعريفاً منهم لهم كيفية المعاملة، ابتداءً بكونهم كوسائط في هذه المعاملات،


 الممستقلة خارج الابتلاء، ولكن يجوز - مع ذلك - دفع مال له إليه فإنه
 مشروط بشرطي عدم دفع ماله إليه وبالرقابة عليه في معاملاته الابتلائية. ولأن الضهرورات تقدر بقلرها فجواز تصرفات الصبي مقلدر بقدر واجب


 لازم الابتلاء، أم إذا كان دفعاً يخصص باللدفع الذي الذي هو لازم الابتلاء. وواجب الابتلاء هو منذ التمييز إذ ليس أمرآ دفعياً يحصل قفزة دون
 وليس بلوغ النكاح آخر المطاف في واجب ابتلائهم وسـماح دفع أموالهـم


إذا فملرسة الابتلاء بادأة من التمييز ومنتهية عند إيناس الرشد.
ولأن الرشد اقتصـادياً وشرعياً درجات، فقد يكون اليتيم رشيداً في
 قلر رشده، لا أن يكون رشد ما كافياً لدفع كلّ أمواله إليه.
ومن الرشد المشروط في دفع المال هنا الرشد الشرعي علمياً وعمليآ،
 يبذر أو يصرف ماله في غير حله - فهو غير رشيد، حيث العاصي غوي غير

البالغ مادياً واقتصادياً .
إذاً فواجب ابتلاء اليتامى يحلّق على بعدي الرشد والثاني أرشد، فعلى
 ذلك وبأحرى الولاية على اليتامى مشُروطة بالرشـد الشُرعي بعـد

الا قتصادي .
:
وماذا يعني بلوغ النكاح؟ هل أنه بلوغ اليتيم أو اليتيمة لحدّ صـلاحية عقد النكاح كمجرد عقد؟ وهو حاصل منذ الولادة! الا حال أن مسرح الابتلاء ليس إلّا منذ التمييز وقابلية الابتلاء علماً وعملاً!
أم هو واقع النكاح مباضعة؟ وصيغته الصالحة : حتى إذا نكحوا! وقد لا لا
ينكح اليتيم حتى آخر عمره فهلا يدفع - إذاً - إليه أمواله! .

إنه زمن صـلاحية اليتيم للنكاحاح لولا الموانع الصححية والاقتصادية أماهية، فقد يصلح للنكاح حيث بلغ سنيّ النكاح ولكنه تمنعه موانع داخلية
أو خارجية، فهو بالغ النكاح•

وقد لا يصلح للنكاح وهو صحيح المتزاج وله المعدات الاقتصادية فليس مو بالغ النكاح، وبصيغة مختصرة شـاملة أنه بلغ مرحلة من رشد الجسسم ومعداته، ومن العقلية الكافية لإدارة شؤون بيت الزيت الزوجية، والقدر
 أمّاهية، ولكنه بلغ مبلغاً من العمر والرشد في جسمه هو فيه بالغ النكاح لولا الموانع العارضة.
(1) (I) سورة طه، الآية:
(Y) سورة مود، الآلية: QV.

تم إدارة شؤون بيت الزوجية بالعقلية الإنسانية والإيمانية وهي أقل تقدير للرشد الذي يتطلبه حقل الزواج، ولا يكتفى به في دفع أمواله إليه للحقل الجماعي العام
وبلوغ النكاح - هذا - يصاحبه في الأغلب الرشد العقلي الإيماني،
 الإيمانية تصاحبهما في جو الإيمان وحضنين.
ولأن الرشد في العقلية الإنسانية والإيمانية قد يتفلت عن بلوغ النكاح
 التي هي رشد اليتيم، الصالح دفع أمواله إليه عنده. ولأن القصد من ابتلاء اليتامى هو حصول الرشد وأهمه رشدهم الروحي

 تحديداً أكثرياً لحصول الرشد عنده، ولنلك استدرك موارد الانفلات بـ وأفأنْ .
وإذا أونس منهم الرشد المطلوب قبل بلوغ النكاح وقف واجب الابتلاء عند حده، اللّهم إلّا ازدياداً لرشده فمحبور مشكور وليس من واجبه.

产 فالإيناس هو المععرفة على أنس، دون المـعرفة الساذجة غير المعمقة تخميناً ظنياً، وإنما هي على ضوء الأنس الحاصل بابتلائهم.
 أخطأ النور إلى النار، ولكنه وجده بإبصاره ناراً، ولأن هذا الإيناس مربوط
(1) سورة القصص، الآية: YQ.

بالابتلاء فلا يكتفى هنا بالإيناس معرفياً دونما ابتلاء عملي بل هو معرفة

 أيضاً بدوره عمل تربوي - فإنما هو إبصار رشد على ألى ضوء ألاء الابتلاء المتداوم

بين فترة التميز وبلوغ النكاح
فنص الإيناس قاصد إلى خصوص مـعناه بالابتلاء، دون علم ومعرفة فقط، ودون ابتلاء بلا مـعرفة فقط، فإنما إيناس متعلّد بمدائبة الابتلاء

وخلاله حتى يطمئن إليه عملياً وتجريياً .
فلا يكفي تعليمه كيف يتعامل في أمواله، ولا استعلامه بعد تعليمه، ولا ابتلاءه فقط وإن كان بعد التعليم والاستعلام، بل هو إيناس رشد منه على

ضوء هذه الثلاث التي يجمعها الابتلاء.
فالابتلاء وإيناس الرشد هما متجاوبان في حقل التعليم والتربية دون أن يكتفى في أي منهما بواحد منهما، ولا يجب من الابتلاء وإيناس الرشد إلاّلا ما دون العسر والحرج للمبتلي والمبتلى، ومسرح الابتلاء هو الاستعداد له

 نم الغاية الأصيلة مي إيناس الرشد.
وارشدلآه هنا منكرآ لا يعني رشدآ ما بالنسبة لإصلاح المال، بل ورشداً في العقلية الإسلامية، فرشد ما بالنسبة لليتيم هو مجموع الرشدين لأنه يقابل
 تعريف حيث الرشد يحلق على كلّ درجاته، وذلك مـما يحجز الأكـن الأكثرية
 بـ (ارشداً) وهو أولى درجات التقوى الاقتصادية والشرعية كما يناسب حقل

التصرفات المالية لكل من اليتيم واليتيمة في خضـم المـجتمع العام، فلا بكفي رشد يخص جزئيات التصرفات المالية، لدفع كل" أمواله إليه، وإنما يقدر الدفع بقدر الرشد.

ولأن الـمسرف والمبلذر والذي يصرف ماله في حرام مو سفيه غوي - فلا يصدق عليه أنه رشيد - لم يـجز دفع ماله إليه، اللّهم إلّا قدر رشده الِّ كيلا يضيع ماله وتضيع حاله .



 هي بلوغ النكاح والرشدين عقلياً وشرعياً ويـجمعهما الاستواء: ٪وآلَّكًا بَّغَ



فالمستوى في حياته في شدّ الجسـم والعقلية الإسلامية هو الذي بلغ
 يقال بجواز دفع ماله إليه، وأما إن بلغ النكاح دون الـا رشد فلا وإلا وإن بلغ أربعين
 الرشد لآيات الأشد وغيرها .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنعام، الآية: } \\
& \text {. سورة الكهف، الآية: (Y) (Y) } \\
& \text { (r) سورة القصص، الآلية: } \\
& \text { (£) سورة الأحقاف، الآية: } 10 .
\end{aligned}
$$

النكاح إلاّ ظرفآ متعوداً لإيناس الرشد، وليس شرطآ مستقلاً قبله بحياله، ولكن الأقوى اشتراطه كما يأتي، وهنا فروع عدة:

1 - واجب الابتلاء يختص باليتامى حيث هم الموضـوع - فقط - في آية الابتلاء، فلا يجب الابتالاء بالنسبة لسائر الصـغار والسفهاء مهـما كان
 فإن الدعوة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة طليقة، وكذلك الأمر

 الابتلاء عدة وعدة بين الذكور والإناث باختلاف واجبات الحياة الجماعية
 لاختلاف المسؤولية الاقتصادية وسواها بينهما . Y - Y واجب أو مسموح كما يقتضيه العرف والعادة السليمة الجارية في ابتلاء


 بابتلائه، ولا دليل شرعياً يمنع اليتيم عن تصرفه هكذا ، ولا سيما أنه خـيمن



 وسواه كما دلت عليه آية السفهاء، وأقرب الأموال لصالح البتلاءه هو ماله.
r - بلوغ النكاح ليس إلّا ظرفاً أكثرياً لإيناس الرشد، فالرشد علّه هو الأساس وإن حصل قبل بلوغ النكاح، فلا يجب جمع الأمرين، ولم تنه آيه السفهاء إلاّلا عن دفع المال إليهم، والرشيد الصغير ليس سلير سفيها والكبير السفيه

فإقراراته المالية وعطياته وأثباه ذلك من تصرفاته المالية لا تمضي قبل
بلوغ رشده، فإن أقر بدين فليس على الولي تصديقه إلّا إذا أثبت بحجة شرعية.
ذلك! ولكن اليتيم لا يقاس بغيره من القصّر، فلا مساواة بينهما في
. شروطات الحجر
نم وذكر بلوغ النكاح قبل إيناس الرشد مما يدل على اشتراطه معه، وإن

 كما وأن (يكبروا" لغوياً يخص الكبر في العمر . وأخيرآ، آيات بلوغ الأشد، والشدّ الأول هو البلوغ نم شدّ العقل ومن
 النكاح إخافة إلى إيناس رشد.
إذاً فدفع أموال اليتامى إليهم مشروط بإيناس رشد منهـم مع بلوغ النكاح وهو الرشد الذي يصلح لكافة التصرفات - صـغيرة وكبيرة - في أموالهمم،

 الضياع(1) فالمال المدفوع إلى اليتيم يقلدر بقلر رشده حيث يؤنس منـه تمامه

فلا يجوز له أذ يعطيه حتى يلغ النكاح ويحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإتامة

ع - إيناس الرشد هو - فقط - شرط لتصرفاته الممالية دون سائر
التكاليف الشرعية التي لزامها حدّ بلوغ التكليف وإن لم يبلغ النكاح فضـلاً عن ذلك الرشد، حيث البلوغ درجات لُمختلف الأحكام، كلّ يتبع درجته الخاصة حسب أدلتها الخاصة.

فإقراراته المالية وعطياته وأثباه ذلك من تصر فاته المالية لا تمضي قبل بلوغ رشده، فإن أقر بدين فليس على الولي تصديقه إلّا إذا أثبت بحجهة شرعية . ومن الحكمة الحكيمة في شرطية بلوغ النكاح مـع إيناس الرشد، أن للشدّ البدني دخلاً في الحفاظ على أمواله من أيدي المتطاولين، فغير بالغ النكاح قد يتطاول عليه لصغره في جسمه استهانة بطاقته الضئيلة في مظهره، فكل واحد من هذه الأدلة كافية لاشتراط البلوغ مع الرشد فضـلاّ عن كلها واله أعلم.

## 

صصيح أن أصل الأكل من أموال اليتامى محظور، ولكن الأكل منها
 دليل أن البعض كانوا يستغلون أيام يتمهم إسرافآ في أكل أموالهـم ويداراً وتسرّعاً مخافة عن آن يكبروا فلا يستطيعوا أكلاً لكبرهم، فما النهي هنا إلّا


= واشهد علي وإن كانوا لا يعلمون.
وني الوسائل الباب (£) من أبواب مقلمة العبادات الحديث ال علي بن جعفر عن الخيه موسى
 وعرن الأخذ والإمطاء. سورة آل عمران، الآية: •سال

الرشد كما تقدم، ف الكبر يكبر" يخص كبر العمر، خلاف سائر صيغها التي تعم العمر إلى سائر الرشد أم تخص الرشدرا الرشد مثل يكبر بالضـمّ، فهو نصّ في

 الششرطين، مهـما كان الأصل اللغنوي يؤحّل الأول، فهـما شرطان مهـما اختلفا مكانة.

وهنا مناهي نلائة تلو بعض تصاعدياً في الحظر عن أموال اليتامى،



 عادل الابتلاء ومعدّ له، كما ويأكل أكثر من الحق مهما قلّ الزمان ألوا أو أكثر .



 عياله، أماذا من أكل هو إسراف بحق اليتيم وبإمكانه ألّا يأكل أو يقلل منه . ومرحلة ثالثة هي حظر الغني عن أكل مال اليتيم على أية حال إسرافـا



سورة النساه، الآية: •1 .
سورة الأنعام، الآية: 1OY.

للغني آلّا يأكل من مال اليتيم شيئاً، كذلك الفقير الّا يأكل إلّا قدر الضرورة كما يتحمل مال اليتيم، ومن الأحسن أن ينوي ردّ ما يأكله قدر الضرورة .

من كان غنياً عن أكل مال اليتيم سعياً مهما كان بتكسّب وسواه من طرق اللحلال قدر الضرورةة، فليس يعني الغنى المعروفة، فإنما هو الذي يملك قلر قوته الضروري بسعي غير محرج أم دون سعي
وهنا نعرف طرفاً طريفاً من الرعاية فوق الأبوية بالنسبة لأموال اليتامى


 والاستعفاف - من العف: الامتناع - هو تطلّب الامتناع، أن يتكلف الغني - رغم سعيه في مال اليتيم حيث يتطلب أجراً حسب المتعوّد من الا
 أو إسرافاً وبداراً أن يكبروا .

ومن الغريب تأويل مادة العفت هنا بالعفو تم القيل إن هناك تـا تعارضاً بين

 وذلك خلاف الأدب لفظياّ ومعنوياّ، حيث المادة في الاستعفاف هو العفت وليست العفو، نم لو كانت هي العفو فلا تعارض بين المادة التي لا
(1) الجوامر للشيغ محمد حسن نقلاً بالمعنى، وفي وسيلة النجاة ص 101 المسالة •7 تسوى

 في العرن وإلاّلا فلا يجوز آكل المال لصرن عنوان الولاية للفقير.

تدل على أمر أو نهي والهيئة الظاهرة كالصريحة في الأمر حتى يتساقطا، أتساقطاً في دلالة قرآنية رعاية لفتوى المشهور في هذا المسسرح الـهراح حسب القرآن والسُّن؟!! .
كما القيل إن المحظور هو أكل أموال اليتامى ظلماً والأجرة عدل: إلإنَ

 ينافي الحظر عن سائر الأكل بنص آخر كما هنا ها
 أجرة، مختصة بمواردها، مخصصصة في موارد، منها أولياء اليتامى، كمـا الما الما ومنها واجب التجهيز للميت حيث الأجرة فيه محرمة، وكذلك وارئك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإضبرابهما مما لم يسمح بأخذ الأجرة فيها في عمل المسلم.
وقيل ثالث إن الاستعفاف يعني الأكل دون مقابل ظلماً، إسرافاً وبداراً أن يكبروا أم دون ذلك، وأما الأكل أجرة عن سعي له أجرة فهو أكل الاكل لماله - دون مال اليتيم
 يعارضـه فإن محور الحل والدرمة فيهما واحد، فهل يحل - إذاً - للفقير أكل مال اليتيم إسرافاً آم دونه؟. وليس هو أكلاّ بالمـعروف! فليكن المـحور هنـا لهما أجرة السعي،

محرمة على من لم يكن فقيراً، وحلّ قدر المعروف لمن كان فان فقيراً .
 اليتيم، مهما أضر بنفعه الزائد، أو خيق عليه معيشته ما بقيت له بلغة العيشة .
(1) سورة النساء، الآية: •1.

الإباحة، ثم (افليأكل" بدل (افليأخذ أجرةها دليل سماح الأكل قدر الضرورة(1) ومن نم (ابالمعروفه يحلد موقف خروري الأكل بما عرف من رعاية أموال
 فحين يأكل الولي الفقير من مال اليتيم حيث يسعى لأجله، عليه أن ينوي



 كنت ضارباً منه ولدك غير واق مالك بمائه ولا متأثل منه مالاً (المتأثل بمعنى المجتمع والمتحفز والمكتسب المنمي).


 وني الكافي عن غإِ ياكل بالمعروف إذا كان يصلع لهم أموالهم، فإن كان المال فليلاً فلياكل منه شيئاً (المصدر). والما صحيح عبد اله بن سناذ منه في ما يصلحهم اله أن ياكل مل من أموالهم؟
 قال
ومن الغريب منا القول أن احترام ممل المسلم لا يقبل التخصيص؟ ويك ويكانه نصت قرآني مستغرق في العموم والإطلاق، وليس إلآلا تاعدة ملتُطة من كثير من الموارد ومنالك استك استناءات كتجهيز
 وكذلك صصيح مشام بن الحكم تال: سالت أبا عبد اله اله




قرضاً نم يوفيه بعد عند المكنة، وهذا أحسن من أكله مجاناً فمفروض فليكن


 إصلاح مال اليتيم وحاله.


 لليتيم ويبقى أهله جياعاً، فله - على هامش ألكا آله منه - أن يدفع منه أكلة ضرورية لأهله.

تم الفقير المسموح له أن يأكل من مال اليتيم مو الذي آحبس نفسه من
 يحبسه السعي في مال اليتيم عن سعيه لنفسه، فلا يفرق له سعيه وعدم سعيه
 يعرف من حاله الوفاء، دون الفقير الأول الذي له الاقتراض سواء استطاع الوفاء أم من يستطع



 القرض نم يرد عليه ما اخذ إذا وجد ومو المروي عن الباقر
 الوصي أو القيمْ في الموالهم ما يصلحهم. ( $($ ( $)$


فالضابطة الثابتة في أموال اليتامى عدم الأكل منها حتى بأجرة مشروعة في سواها، اللّهم إلّا للفقير الذي يفتقر حيث يصرف أوقات له في إلـا فلا
 والقدر المعلوم من حرمة مال اليتيم على وليّه الغني، هو في المساعي
 وأضرابهما فله الأجرة العادلة فيهما، سواء باشرها بنفسه أم استأجر غيره لها، كما إن استأجر غيره فيما هو قضية الولاية لا يحق له دفع الأجرة من
مال اليتيم.

إذاً فالأجرة على نفس الولاية محرمة على الغني والفقير، وهي على ما
 وأما الأجرة على ما هو خارج عن قضية الولاية مباشرة، فحلّ للغني عدلالا فضهلا عن الفقير، ولكنها يجب أن تكون بالتي هي أحسن، فليسع الولي
 يكن حرجاً ومشقة زائدة على العادلة الجارية.

وليس ابتلاء اليتيم لرشده مما يجوز فيه الاستئجار، وفيما يشك في عمل أنه قضية الولاية الـمباشرة أم سواهـا لا يـجوز أخلذ الأجرة اعتباراً بباططلاق واجب الاستعفاف، خرج ما نعلم ا"نه خارج عن قضية الولاية وبقي

وقد يقال إن محظور الأكل من مـال اليتيم أجرة يـهم الأجراء غير الأولياء مهما كان واجب الابتلاء خاصآ بالأولياء، ولكنه غريب في موارا الا لزوم الأجرة في الأعمال التي تستلزمها الولاية، اللّهم إلّا أن تعمم الولاية الاية على كل" هؤلاء الذين بإمكانهم تدبير أموال اليتامى، وليّا أصيلاً أم سواه،

وهو خلاف السيرة المستمرة وكما تقوله الصحيحة(1) وقضية الاحتياط الاستعفاف للكل بالنسبة لأموال اليتامى كأجرة عمل، وألما وأما أثمان السلع فلا


 الولاية أو أية معاملة.

وحصيلة البحث حول الولي الغني والفقير أنهما يفترقان - فقط - في الأعمال التي هي قضية الولاية ولها أجرة حسب العادة، فليستعفف الغني وليأكل الفقير بالمعروف.

وأما صرف الولاية على الفقير فلا يقتضي أجراً ولا أكلاً من مال اليتيم وسواه، بل ولا تقتضسي أجرأ على أية حـال، كـمن يلـي أمرأ من أمور المسلمين ولا يصرف فيه عملاً ولا أمرآ له أجر فإن الأجرة عليها سحت وأكل بالباطل، فضـلاّ عن هكذا ولاية على اليتيم.

فالولاية المفروضة على اليتيم مفروض فيها ابتلاءه لإيناس رشده قلر الإمكان، ولا أجر على المفروض إطلاقاً فضـلاً عن المفروض بحق اليتهم،
 معروف في العرف الإسلامي، ومعروف بنصوص القرآن كـ وُوَلَا نَّرَبرَوْا مَالَ
 الراجحة بحق اليتيم، وهو الأكل بنية الرد إذاً أمكن .

تم الأعمال التي ليست هي لازم الولاية فليست هي مورد السلب
 r] قال : المعرون مو القوت وإنما منى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم.

والإيجاب، فإنما هي - بمناسبة الحكـم والموضـوع - الأعمال في حقل ابتلاء اليتيم والحفاظ على أمواله، وأما التجارة والزراعة والبناية وأشباهها فلأنها ليست قضية الولاية فهي خارجة عن مسرح السِلب والإلإيجاب، مهـما فرض على أطراف المعاملة في أموال اليتامى التي هي أحسن بحق اليتيم، وإذا عملها الولي بنفسه ففرض الأحر أحسن أقوى أو أحسن.

## :

ومن حكم ذلك الإشهاد الابتعاد عن التهم الموجهة إلى الأولياء تضيعاً
 لرشده، أم ودعوى اليتيم بعد رشده عدم دفع ماله إليه .
 تعيشها، حائطة على كيانك، وتثبيتاً لأمانك، تقتضي الإشهاد على اليتامى كما تقتضي سائر الإشهاد في سائر المجالات كمـا وأن صـرف الإشههاد اللذي لا يحق الحقق لا بكفي حيث اله لا لا يعزب عن علمه مئقال ذرة، فعلى الولي رقابة الواقع لصالح اليتيم نم الدفع السليم والإشهاد السليم.



 (



إن الجاهلية الجهلاء كانت تمنع النساء والبنات والصغار والضععاف
 ففرض الله الميراث في كل" قليل وجليل مما ترك الوالدان والأقربون للران والنساء على سواء مهما اختلفت الأقدار حسب مختلف الأقدار والقرابات ميزان اله(1)

اللدر المتور Y: YY اY - أخرج أبو الثيخ من ابن عباس تال : كان أمل الجاملمية لا يورتون




 (热
 للذكر مثل حظ الأنين . وفيه أخرج ابن جرير وابن المنلر وابن أبي حاتم عن مكرمة في الآية قال: نزلت في أمكلوم=

فشرعة القرآن تقرر أصل الميراث حقاً ثابتاً وفرضاً هـامداً للأقربين نسباً وسببآ، حسب مراتبهم وأنصبتهم، المسرودة في التالية من آي الميراث، تطبيقاً للنظرية الإسلامية السامية في عامة التكافل بين أفراد الأسرة، المحلّقة على الأحياء والأموات، في الحياة وفي المـمات، فكمـا على الوالدين والأقربين كفالة الأسرة المحتاجة قلر الحاجة في حياتهم، كذلك اللّ قرد فرا في
 كالثلث الموصى به للأكثر حاجة أو غير الوارث لبعد القرابة أو فقدهـا، وكحضور القسـمة لأولي القربى المحرومين وكذا اليتامى والمساكين : .

في ذلك التنظيم الاقتصادي العادل الحافل يجد كلّ ذي حاجن من الأقارب وسواهـم حاجته ممـا تركه الـميت في مثئلث: اللفرض والثلثـ والتبرع، لمئلث الحاضرين عند حضور القسمة.

ذلك! رغم الكثير من اللغطات والغلطات الدعائية الزور والغرور ضد مبدأ الإرث، المستطيرة من المتطاولين على شرعة الله، الجاهلين بطبيعة الإنسان وحاجيته الفطرية والواقعية

فقاعدة النظام الإسلامي هي التكافل في كافة حلقات الحياة، ابتداء من الأسرة، قريبة وبعيدة، وإلى الجيران، وإلى الفقراء والمساكين، وإلى

المجموعة المسلمة ككل
وإنها روابط فطرية ذاتية المصصدر، غير مصطنعة في جيل دون جيل حتى تفتري على شرعة دون شرعة، أم على شرعة اله ككل بأنها رأسمالية أماهية؟.
=
 يا رسول الش نَحِيبٌ . . .

وليس الجددال في جديدة هذه الروابط الفطرية إلّا مراء، وقد جعلها القرآن - كأصل - حجر الأساس في بناء الهيكل الإسلامي، والإرث مظهر من مظاهرها الباهرة، تأشيراً إلى مدى العمق العريق لذلك التكافل الذي يتخطى الحياة إلى الممات.

ومن قضايا التكافل الجماعي أنه لم يلق العبء كله على عاتق الأجهزة

 الأسرة، تخطياً من قضية الفطرة في تكافل الأسرة إلى قضية القانون فيما بعد اللعسرة، حتى تصبح التكافلات بعد الأسرة يسرة غير عسرة حيث تبدأ من قضية

الفطرة، المتكاملة فيها وفيما بعدها بقوانين الثرعة التي تعمم ذلك التكافل . فشُعور الفرد بأن جهده سيعود بأثره على المختصين به نسباً آو سببآ، إنه يحفره إلى مضاعفة جهلده ليحظظه في استمرارية كيانه ومي الأقربون. وفي ذلك نتاج مباشر للأقربين، وآخر غير مباشر للجمماعة المسلمة حيث الإسلام ليس ليقيم الفوامل بين الأفراد والجماعاعات، فكر فـل ما يملكـر الأفراد هو بالنتيجة للجماعة وكل ما تملكه الجماعة هو للأفراد، فهو - إذاً الألدأ يبتنى الأصلين: أهـالة الفرد والذجماعة، الفرد في الجمماعة والجمماعة لصالح الأفرادا .

إن الوارث - أياً كان - هو امتداد للمورث في الكيان قضية الفطرة المحبّة للبقاء، فالذي يعترض على الإرث أنه أكل دون مقابل، هو معترض على امتداد كيان المورث، فلا أقل أنه هبة من المورّث للذي يرا

فهؤلاء الحماقى الذين يسمحون لأنفسهـم أخذل المال وصرفه بغير الحلال، هنا لا يسمحون بما يوافق فطرة الهه وشرعة اله! .

الفرتان في تفسير اللرآن/ الجزء السادس
ولقد كان الميراث قبل نزول آياته هذه مقرراً بين المؤمنين بأخوة الإيمان كما كان بالقرابة، فلما قويت شوكة الإسلام وضتعفت النـائكة فـد الإسلامه

 الأحزاب.
فقد نسـخ التوريث الجاهلي عن بكرته أولآ بميراث بين الإخوة في


المشاركك للأقربين باختصاصه بهم •
فإلى قاعدة رصينة متينة قرآنية في حقل التوريث لم تنسخ - ولن - إلى يوم القيامة :




 الإرث الجاهلي كما هدمت الإرث بالأخوة الإيمانية وحصرته في الأقربين
 الثلث أم رزقاً للحضور عند القسمة.

والترتيب الرتيب التصاعدي في إسلامية الإرث أنه كان في العهد المكي بالأخوة الإسلامية ترغيباً في التماسك بها والتزود منها حيث الجو شركي

$$
\text { (1) (1) سورة النساء، الآية، الآية: به. } 7 \text {. }
$$

مطلق ومظلم مطبق، فالميراث بالأخوة في تلك الظروف القاسية أحرى من الميراث بالقرابة الخليط بين المسلمين والكفار .

تم نسخت الأخوة المورئة منذ الهجرة إلى المدينة بالهـجرة اللانجرة، بديلة هي أقوى من الأخوة الإيمانية دون هجرة، إذ كانت الهجرة بالإيمان عن الأموال والأهلين صعببة ملتوية، وفي الوقت نفسه كانت فـر الا

 الميراث هي أهل الرحمية بصورة طليقة بديلة عن كلا الأخوة والمهاجرة مع التأشير إلى أن البعض من الأرحام أولى بيعض




ثم خطوة رابعة تكفلتها آية النصيب حيث حصرت الميراث في الأقرب، فلا تكفي - فقط - الرحمية، وعممت إلى الأقرباء سبيياً كما الأقرباء نسبياً. ومن نم خطوة خامسة هي الأنصبة المفروضة كـما تكفلتها آيات

الفرائض المفصلة.
فلقد نرى كيف مسح القرآن غبار الزور والغرور عن جبين الإنسانية الجههلاء في جاهلية الميراث أن ما يتركه الوالدان وان والأقربون من أموالهـمرم
 لآخرين أم لا لهم ولا لآخرين، فهو نصيب الوارينين دون الآخرين.
 اللدية وما يترك في بعدية، ولكنها تعنيها فيما تعنيها بعناية الإطلاق مهـما

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السادس
فقد آزال النقطة الأولى المظلمة الظالمة : الميراث للأقوى الأغوى الشرير مهما كان أبعد الأهلين إلى المورد، فلا فقرره في الأخوة الإيمانية، كسحأ عن كل" الأهلين غير الآهلين إلّا بالإيمان .
ثم أضاف أخوة المهاجرة، ومن ثم ولاية الرحمّ، نم الأقرب، ومن ثم الاانصبة المفروضة رفضاً لكل الأعلام الجاهلية في حقل الإرث. ويا لها من حكمة حكيمة عظيمة في سياسة سرد الأحكام ونضدها الا ما ما لا يسطع لها أي نظام من الاأنظمة الإنسانية طوال قرونها الخالية والخاللة . وترى حين يعم الميراث كلّ الذكران والإناث من الأقربين، فلماذا هنا מللرجالل. . والنساء"؟ ولا تشملان الصغار والصغيرات! قد يعني ذكر الرجال والنساء هنا سياسة التدرج في سرد الأحكام المعارضة للعرف الجاهلي تصاعديآ، حيث كانوا يحرمون النساء فـراء فسوى بينهن وبين الرجال في نصيب المتروكات، ثم إنه قد عممت الأخرى الفرض
 والنساء يعنيانهم - ككل - على التغليب لجانب الكبار وكما في وأفًّن كنَّ
 كان تغليباً أم سواه.
وعلى أية حال فهذه الآية ضـابطة لم تذكر فيها أقدار السهام، ولا
 الميراث على وجه الإجمال، تم تخصيصهه بما ترك الوالدان والأقربون، ومن
 مفروضاً لم يذكر بعد.
(Y) سورة النساه، الآية: 11 (I)




 على أية حال، ضابطة ثابتة غير حابطة في حال. تم الأقربون هنا هـم الأقربون بصورة طليقة بالنسبة للوارئين، وهي تعم
 في خاصة الحقول.
ذلك لأن الرضـاع لا يـخلف قرابة إلاّا حرمة الزواج في مـوارد منه خاصة، ولكن الولادة والزواج هما الأصيلان في انتشاء القرابة نسبياً كانت
 بعدهم قرباء سبباً - كما في النسب - ولكن الأوّلين لا يرنون إطلاوقاً إلّا في الأقربين منهم وهم الزوجان، والآخرون يرنون في مئلث الطبقات الوارئة. إذاً فهم الأولاد والأزواج، طبقات ثلاث هـم أصـول الإرث على أية

فإذا كان الميت من الوالدين والزوجين أو الأولاد، ورنه الأولاد وأحد

 الفرض في شرعة الله نظرة بيانه كما بيّن في آيات الميرات. إذاً ففي فرض وجود الأولاد لا فرض للأحفاد فضـلاً عن سواهم مهـما
 الواحدة مهها كان فرضها النصف حسب النص ولكن الباقي لا يرنه إلّا هي

لأنها الأقرب دون العصبة وسوامـم، وليس التعصيب عند إخواننا إلّا من رواسب التعصيب عند الجاهليين الذين كانوا يحرمون الإناث فغربله إخوانـا وخصوه بما زادت التركة عن فرض البنت أو الأم والأخت أمن هي من الإنات.
 فالأولوية تعم كلّ مـا ترك الوالدان والأقربون، فلا نصيب للعصبة رداً كما لا نصيب لهم فرخآ مع وجود الأقربين إطلاقآ دونما استناء هـ

وفي فرض وجود الوالدين لا فرض لوالديهما حيث پالوالدانها لا لا
 عامة كما الوالدان والأولاد يحججبون الجدود والألأحفاد، كذلك الأقربون بوجه عام - يحجبون القريبين فضلاً عن البعيدين.
 بأنهما من أقرب الأقربين إلى الأموات، ومهما كان الأولاد - كما هما الا من الأقربين، ولكن الوصية بحقهما أحرى، حيث الرا الرعاية من الأولاد بال بالنسبة
 إضافة إلى أنهـا همـا المورنان للأولاد في أكثر الأحوال دون العكس إلّا فلتة نادرة، وقد نبه عليه بعد.

فلا ميراث مـن الـميت لـوارث إلّا إذا كان الـميت مـن الوالـديـن أو الأقربين، والأقربون تشمل الأزواج والإخوة والأخوات وات والأانمام والان والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات الات إلأرا كان الميت هو الأقرب إليهم حين لا أقرب منهم.
فالوالدان يورئان أولادهمـا، والأقربون وهم الأولاد والأزواج الوالدين والأزواج، فالوالدية والأقربية هـما الأصلان الأصيلان فير في الميراث للوارث في كلّ طبقات الإرث، فالآية - إذاً - تشملهم كلّهم.








 ولا يسلم الإنسان مالاّ إلى نفسه.

 هي معه في البرزخ والقيامة كتقواه وسائر ميزاته الروحية والجسمية.

$$
\begin{align*}
& \text { ar: سورة النساء، الآلية }  \tag{1}\\
& \text { ar : سورة النساء، الآلاء: }
\end{align*}
$$

ومما يدل عله من الأخبار تول الصادق
 وقول الكاظم ״2




 وصحيحة عبد اله بن سناذ تال تال أبو عبداله الورثة إلَا الإخيرة والأخوات من الام (المصدر).

موعظة تعم الراجح والواجب.
إنها مردودة أولاً بصيغة الوصية حيث هي الثقدم إلى الثى الغير بما يعمل به





ككل في كلّ ما ذكرت فيه في القرآن(r)


 نفس آية الوصية، مما يزيل كلّ ريبة ودغدغة عن واجب السهام فرخاً وهر وهو فوق سائر الواجب في شرعة اله.


أولو القربى المححجوبون عما ترك بالأقربين، واليتامى والمساكين منهـم

 الاأصليين، كما لم يحرموا من عطف المورث في وصيته بالمععروف.
(1) سورة الانعام، الآية: 101



 دونما استثناء.

فللقريب حق القرابة بعد الممات كما في الحياة وإن لم يفرض له فرض ولليتامى والمساكين حق اليتم والمسكنة كما في الحياة وإن لم يفرض لهما فرض، وقد ينوب عنه فرض العطف من الورثة لهم إذا حضروا القسمة. أترى واجب الرزق لهؤلاء الثلاث إذا حضروا القسمة منسوخ بآيات
 مواريث الأقربين، وهذه تأمر الورئة برزق ذوي القربى واليتامى والمساكين،
 فيها بعد نبوتها وكما تجب سائر الحقوق المالية، فالآيتان لا تختلفان حتي
 والنسخ في مصطلح الحديث يعم التخصيص والتقييد إلى مصطلح النسخ بين الفقهاء وهو إزالة الحكم عن بكرته.
ذلك وقد تكفينا آية النصيب المفروض السالفة حسماً لغائلة النسخ حيث الـي التالية ليست لتنسخ بالسالفة دون واسطة فإنه خلاف الترتيب الصالح فيا تلا تأليف الآيات اللني لم يكن إلّا بوحي، ثم التالية لها لا تنسخها لاختلاف الموردين .


 مجمع الليان في الآية تولاذ الحدمـا أنها محكمة غير منسوخة ومو المروي من

الباقر
وفي الدر المنتور Y: Y Y اY من ابن عباس قال: مي قائمة يعمل بها، وعن حطان بن عبد اله




 ووال ليس بوارث فذاك اللذي يقول تولاّا معروفاً يقول إنه مال يتيم وما لل فيه شيء.

فمع آن لكلّ نصيباً مفروضـاّ، على كلّ أن يرزة أولي القربى واليتامى
 الـموصى به والدين ونصيب الوارث اليتيهم، وقد يكون هذه الثيلاث مي المخصصة لآية الرزق المعبر عنه بالنسخ
وعدم القاثل بالوجوب أم قلته لا يحوّل النص - أو الظاهر كاهر كالنص
 المعروف على الندب بل مو على بالغ الوجوب أدلّ، أنه إذا رزقوهم أو قلّ



 ناطق بوجوب رزقهم وقول معروف لهمه، إضـافة إلى لمـحات الِات صـارحة في الآلآية
 الواجبات وترك المحرمات، كما لا خشية عن عقوبات إلاّلا فيها تقصيراً بحقها . والروايات متعارضة في نسخها ولا نسخ هنا - لو كان - إلاّ في وجوبه أم - كما يصح - قيدت رزقهم بالوصية والدين وما يحق لهم كورئة أصليين . ولا شاهد للنسخ من القرآن، بل الآية محتفة بما يؤيد ثابت الحكم دون

فلا عبرة بإجماعات أو شهرات في نفي الوجوري الموافقة لها - لو كانت - هي مضروبة كلها عرض الحائط لمخالفة القرآن. والقول أن وجوب رزةهم منه ينافي عدم تحديله، مردود بأنه واجب غير

 أكرمها الله بذلك الرزق .
 التحديد المعني في واجب دليلاّ على عدم وجوبه، وكذلك القول : لو الو كا كان


 الله، كتأثير إلى واجب التخلق بأخلاق الله، فكما رزقكم ما ترثون فارزقوا الضععاف المحاويج مما ترنون.

والفرق بين النصيب المفروض ورزق هؤلاء أن الفرض هو من صلب
 حضر، إذ ليس مقدراً ولا هو في عين المال، ولا هو فوق الواجب، إنما هو واجـب الورثنة أن يرزقوا من نصيبـهـم الـمفروض لـهم قدر الإمكان والمعروف من كلّ ما ترك كما يناسب الوارث والحاضر ور كـر كما وعليهم أن يقولوا قولاً معروفاً، وقد يختلف الرزق المععروف والقول المعرورف مادي وكيفية حسب مختلف الظروف والبيئات لكل من الوارئين والحاضرين، فلترع البيئة حسب المكنة، نم قول معروف يجبر قصور رزقهم مما ترك أو
 فترك لواجبين اثنين وينسما، أو يرزقون معروفاً ويقولون معه قولاً معروفاً،

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطالاق، الآية : V. }  \tag{1}\\
& \text { سورة التغابن، الآية: 17. } 17 \text { الآ }  \tag{Y}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: } 01 \tag{r}
\end{align*}
$$

 معروف فدرك نـان، أم قول مـعروف برزق غير مـعروف، أو رزق مـعروف بقول غير معروف وهما ثالثة الدركات أماذا من ترك للجمع بين المعروفين

فحتى إذا لم يستطع على رزقهم، أو استطاع قليلاّ لا يناسب شؤونهم لقلة النصيب، وجب عليه قول معروف يجبر به قليل الرزق أو عديمه.

إذاً فرزق وقول معروف لهؤلاء الثلاث من الورئة واجب بذلك النص،
 سوى الأنصبة المفروضة للورئة، نافلة واجبة على الفرض القاطع، تطييباً لخواطر المحجوبين بالأقربين أمّن لا قرابة لهم كاليتامى والمساكين، كيلا يرووا المال يقسم وهم ينظرون محرومين، وتحكيماً لوشائج القرابة الخاصن الاصة والعامة الأخوية بين المؤمنين، وكما روعيت أحوال ذوي القربى واليتامى والمساكين حال حياة المنفق عليهم على هامش النفقات المفروضة عليهم للوالدين والأقربين، كذلك هم في حقل الوصية والمفروض على الورثة إذا حضروا القسمة، فليست النفقة والفرايض المفروضة للطبقة الأولى حياة ومماتاً على المنفقين بالتي يمنع رزق هؤلاء الثلاث بجنبـهـم مهما كان على الانى هوامش الأولين كما هم في القرب على هامشهم.

وذلك الرزق الواجب على الورثة مهما لم يقلر بقدر خاص رعاية لهمّ، ولكنه قد لا يجب كونه أكثر من الثلث، ولا سيما إذا أوصى بالثلث لغيرهم.
 وبأحرى - المساكين! فنحن مع طليق النص نرى واجب الرزق لذوي القربى


فذو القربى اليتيم المسكين يتقدم على مجمع العنوانين بينهمه، كما إن مجمعهما يتقدم على كلّ واحد منهم.
 الموضوع الأصيل للميراث، كيف تكون على هامش الميراث والأقربون هم الطبقة الأولى الوارثة؟.

إنهم هم الأقربون بعد الطبقة القربى الوارثة، تدليلاً على الحضضور الواجب رزقهم وليسوا كلّ الأقارب، فإنما هم الأقربون بعد الوارئين .

وهل إن على الورثة إعلام زمن القسمة حتى يحضره من شاء من هؤلاء؟
 يمكن رزقهم كلهم، ولا التبعيض فيهمّ، ولا ينفع قول معروف بلا بعد الإعلام، حيث الإعلام يعني أن للحضور رزقآ يكفيهم فليس الاعتذار - إذاً - قولاً معروفاً.

أم يجوز لهم الإخفاء في القسمة زمناً ومكاناًّه فكيف يعلم ذوو القربى حتى يحضروا، فضـلا عن اليتامى والمساكين! وفي ذلك الإخفاء حسم

 بعدهم أنفسهم وأسكن المساكين وأيتم الأيتام، هؤلاء الذين كانير الوا زمن حياة المورث من قبله، فليرزقوهم بقدر يكفيهم كلهم مهـما كانما كان قليلاّ، ومجال قول معروف يعم المدعوين وسواهمم، فحين يحضر من لم يلم يلم ولم
 فقول معروف اعتذاراً عن كمّ الرزق وكيفه .

وقد يكفي عدم الإخفاء حيث أن زمن القسمة معروف بطبيعة الحالل، يعرفه المترددون إلى بيت المورث تسلية للوارئين وتعزية وذلك الظرف

المتعوّد الطبيعي للواردين يطلعهم على زمن القسمة، فإذا حضروا القسمة

 في هذه القسممة، وإلا فلماذاذا الحضورو، فغير الآمل أو الأبي يخخرج عند القسمة إن صـادفت حضوره، والآمل يحضر القسمة إن صـادفت علمه بها، والقريب الكبير يأمل حضور القسمة فليعلم إن لم يعلم وقت القسمة. إذاً ففي ذلك الرزق من التركة تحقيق لآمال مؤلاء وتطبيق للواجب على المورث إن لم يوص أم أوصى قليلاً، وصلة للرحم المحروم.
وترى إذا كان الوارت واحداً فلا انقسام لتركته، فهل يشمله وْوَإِذَا حَضَرَ
 حيث المقصوود وصول رزق إلى غير المورث ولا سيما إذا تلّ الوارنون فضـلاّ عن الواحد.
 قسمة التركة بين المورثة، بل وأحرى منهم قسمة الديان، نم الوصية بينهما عوان.

وهنا لا حاجة إلى إعلام، فحضـور أي منهم عند الوارث في الوقت المتعوّد كاف في وجوب الأمرين عليه بالنسبة لهم.

ومن القول المعروف اعتذار الكبار عن أنصبة الصغار أننا لا نستطيع آن نرزقكم من أموالهم شيئاً لأنهم يتامى، فإذا كبروا اكنا فالأمر إليهم لينظروا ماذا يعملون.
 يقدر رزق منها في النص، ولكن المعروف منه ما يناسب قدر الميراث وبيئة الوارئين حسب العرف المنصف المؤمن.

وهل يختص الرزق بحضور قسمة الميراث فقط من الورثة، أم ويعم قسمة المورث ميراثه عند الوصية إلى وصية ودين ثم الباقي للورثة؟ .


الموت، ولكنها قد تعني ضـمن المعني وُلِّنَّا تَّكَ فكما أن للقربى واليتامى والمساكين عند قسمة التركة نصيباً غير مقدر، كذلك لهم - وبأحرى - عند الوصية نصيباً من الثلث أن يوصي لهم به أو

ينفق عليهم بذات يمينه .
ولأن الوصية الواجبة هي إذا حضر الموت فليعلم هؤلاء لحضور الموت


مهما كان في مرحلة ثانوية هامشية.


 الحضور الضعفاء، إذ لا يحضر رغبة فيه إلّا الضعيف قريباً آو يتيماً آو مسكيناً،


المستفاد بالتأمّل اعتباراً بسابق الآيات فيهم واللاحقة هنا
(1) نور الثقلين (: 7 (£ في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا









وكذلك المورنون اللنين يضرون بورئتهم حيث يوصون لغيرهم ما يضرّ
 يقولون لهم أوص بمالك فإن اله رازق ولدك(1)

فترك الواجب في ذلك المئلث وأخرابه يخوّف تاركيه بذريتهم الضعاف أن يعامل معهم كما يعاملون أضرابهم من الضـعاف، إذ ليس يحضر قسمة الإرث في الأغلب إلّا الضعاف، ولا تعني الضـعاف المساكين حتى تختص ذوو القربى واليتامى بالمساكين

وتلك - إذاً - بلية يبلي الله بما تارك الواجب في مذه الحقول، مما يؤكد الوجوب فيها، والمحور المعني دلالياً هنا هو الوارث الذي لا يرزق هؤلاء الثلاث كما يجب، حيث المورث مههما قصر بحقهم فهناك مـكاك مجال رزقهم في حضور القسـمة، فحين لا يرزقون فقد صـدّ عليهـم ذلك الرزق المأمور به .

إذاً فليس رزقهم من النصيب وأجباً عادياً يخلف تركه والاستهانة به فقط - عقوبة الأخرى، بل وفي الأولى أيضاً خشية على اللنرية الضعاف آن يعامل معهم كما هم عاملوا الضعاف جزاءة وفاقاً.

وهل الأمر في (ليخن") يخص الورئة أم والمورئين المقصرين بحق هؤلاء الحضور عند الوصية أو بعد الموت، وسائر هؤلاء اللذين يقصرون بـحقهـم توصية إلى المورئين أو الوارنين آلا يرزقوهم شيئًاً آم يرزقوهم قليلاّهُ

أم ويشـمل هؤلاء الذين يفتون - فقط - برجاحة رزقهم من المال دون
اللدر المتور Y: Y ا ا - أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: إذا حضر الرجل
 واترك لولدك فذلك القول السديد فإن الذي يأمر بهذا يخاف ملى نفسه العيلة.

وجوبه؟ الظاهر هو الشُمول والآخرون أحرى حيث هـم أهل المشكلة في ذلك المسرح العصيب.

فتلك الخششية من عاقبة الذرية الضعاف تحلق على كافة المقصرين في

 لوصية، أما ذا من تخلفات في حقل الوصية والميراث ورزق هؤلاء الثلاث. فقد يربو عديد المهـددين بالـخشية على ذريتهـم الضـعاف إلى سبعة محظورة: المورئين - الوارئين - القائلين للفريقين لا ترزقوا أولي القربى واليتامى والمساكين - كلّ هؤلاء الذين يتجارين الـاوزن إلى الـى حقوقهم أولاء سلبياً وإيجاييا، فهؤلاء من الناحية العملية.

نم المأولين أمر الرزق إلى الاستحباب - والناسخين له - والقائلين بعدم العمل بظاهر الوجوب لشهرة المعغظم على الاستحباب! وترى ما ما هو موقف (لو") هنا وهي لاستحالة مدخولها؟.
إنها قد تعني مسايرة هؤلاء المغرورين بأموالهم ألّا يخلفوا ذرية خعافافاّ، ورعاية لواقع العقم لبعضهم فاستجاشة الضمير الإنساني المؤمن أن يحسب لنفسه ذرية ضعافاً يخاف عليهم، حيث يرجو بالغ العطف عليهم فليعطف إلى هؤلاء الضعاف المحاويج
 لذلك الخوف المستقبل، فليرزقوا هؤلاء الضعاف حتى ترزق ذريتهم الضعاف. نم الذرية لا تعني - فقط - الولد الصغغار، بل هم الصغار في كيانهم المـعيشي، من الـمرتبطين بهؤلاء رباطاً بالنسب أو السبب أو الو الأخوة الإيمانية، الذين لهم عليهم عطف قبل المممات، فهم يعطفون - كذلك عليهم لما بعد الممات.
 المحاويج كل" نغرة، فيسد عنهم أنفسهم تلك المخافة لذريتهم الضعاف.
 قولاً سديداً في الوصية للموصين ولمن حضرها منا من المشيرين عليهمه، وقولاً سديداً من الوارينين ومن سائر الناظرين فيما ترك؛ وقو لآ سديداً من المفتين. وسديد القول - فتوى وسواها - هو الذي يسد كل" نغرة وعناء وشحناء بينهم ككل، تحباً جماعياً بينكم وبين الضعاف المحاويج، ولا ويما ولا ولا الأيتام والمساكين وذوي القربى، كما يسد الخوف عمن ترك ذرية ضعافاً.

هنا تقوى الهُ والقول السديد من المورئين ألا يوصوا بما يضر بالورئة،
 القول، وبالنسبة للوارئين أن يتقوا الله في رزقهم كما يبجب من أنصبتهمّ، وأضرابهم من السبع وأن يقولوا لهم قولاً يسد عنهم كلّ بأس وبئس بالنـي النسبة

لهم.
وهذه الآية هي في عداد الآيات التي ترجع سوء الأعمال وحسنها إلى الذرية في الأولى كما ترجعها إلى أنفسهـم في الأولى وفي الألخرى ومي ومن رجع

 وذلك ترغيب لنا في حسنة الأعمال وترعيب عن سيئة الأعمال، فمن
 مالحااً وليترك طالحاّ، فإن مثلث الأجر في الدنيا والآخرة رهين مـالحاه


سورة الشورى، الآية: •Y.

حيث تشمل الإصابات الثلاث: نفساً وذرية في الأولى، وبالنسبة للأولى في
الأخرى .

وترى أن عامل السوء يسيء نم الهّ يعاقب ذريته الضعاف؟ كانلا ، وإنما القصد منه أنه لا يحول بين الظالمين وذريته الضععاف، فإنه رحمة كتبها اله

 أن يجازي الراحمين بأرحم مما رحموا .


قد تعرّفنا من آية الابتلاء إلى جانب من حل الأكل من أموال اليتامى:
 ظلم كله إلّا ما استيناه ربنا تبارك وتعالى


القوت.



 وهذه الآية تؤكد اتصال الآيات حتى هيه بشأن اليتامى كأصل فلتشملهم

 الشِ
 [103ُـاء: 9]

ولأن صلي السعير وهو إيقاده هو لرؤوس الضـلالة، نعرف أن القصد
 وأما ولي اليتيم - الغني - الآكل من ماله قدر سعيه فليس بتلك المئابة مهما
 الصلي هذه، الدرك الأسفل، وهو للمتعوّد أكل أموال اليتامى ظلماً . وقد يعني (\$ظْلًْا التجاوز إلى حقه دون حق، وألما الأكل منه أجرة
 أحسن، فالسيئ ظلم بدركاته كأصل أولي، والأحسن فضـل مفروض، والحسن - كالأكل أجرة - عوان بينهما، مهما كان داخلاء فلا في طليق الظلم لحرمته هنا .

وبصورة طليقة أموال اليتامى بالنسبة لآكليها دون حق نار مهما اختلفت دركاتها، ودركها الأسفل ما تصلى صاحبها النار السعير، وأخفها ترك رزقهم من التركة وأكل الولي الغني قلر سعيه، وبينهما متوسطات الصات الدركات حسب الظلامات. رن
 حكاية أخرى هي عن الاستقبال.

 من اله لأنها دار عمل وليس الجزاهء، والغطاء على بصـائر هؤلاء حيث لا لا


فبحديد البصر ترى النار الملتهبة من أموال اليتامى المأكولة ظلماً،

وكما أن الذرات غير المتفجرة لا تبصر نارآ، وعند ما تتفجر يعرف آنها



 إذاً فأكل أموال اليتامى ظلمأ هو في عداد أكبر الكببائر المستحق بها

صلي السعير، وكما في حديث البشير النذير (1)
وهذه الآية من آيات انعكاس الأعمال بوسائلها، فأموال اليتامى تتمئل نارآ، وآكلوها يصلون سعيراً، تجاوباً بين الآكل والمأكول في تسعير السعير وكما أن الآكل والمأكول هنا دركات، كذلك الصلي بما دونه من نار دركات، دون أن تنصب في مصب واحد والد وانجريمة دركات. ولماذا وْفِ بُطوْنِهْ

 تأجج أفواهم ناراً فقيل يا رسول اله





 الش اللا يدخلهم الجنة ولا ينيقهم نعيماً مدمن خمر وآكل ريأ وآكل مال اليتيم بغير حق والمعاق لوالديها.
 عن الكبانر فقال : منها آكل مال اليتتم ظلماً وليس في مذا بين أصحابنا اختلان والحمد الش .

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السادس


 نار عن نار تم صلي عن صلي، حيث الأرواح والأبدان مشتركان في ذلك الأكل الظالم.
وقد يؤيد ذلك العموم أن الأكل يعني كافة التصرفات، الحلقة على كلّ
 ناراً وفي بطن روحه ناراً، وكذلك سائر التصرفات حيث الـون الجزاء العاء العدل هو



 موارد الأكل التصرف، فلكل تصرف بطن يأك أكله: تصرفاً فيه، فكما الأكل




 حيث المعنى المجازي تغلب على الحقيقي لحدّ يحتاج الحقيقي إلى قرينة. وهذه الآية هي في عداد آيات انعكاس الأعمال بصورها وملكوتها يوم


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: 17V. } \\
& \text { (Y) سورة الحجّ، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: بر، }
\end{aligned}
$$

Y Y Y ع - انقلابها إلى ملكوتها ثوابآ وعقاباً.
 لهذه الككبيرة كسائر الكبائر - تجعل صـاحبها كـا كمن لا ذنب له كما تهدي له
 يتمكن من أحدهما فليتب إلى الله توبة نصوحاً وليعمل أعمالاً هالدا الحة عسى اله أن يعفو عنه بما يرضي اليتيم
ذلك! ولقد أثرت هذه النصوص بإيحاءاتها العميقة العريقة أثرها في نفوس سليمة، حيث خلصتها من رواسب الجاملية، وأثاعت فيها الخوفة والروعة، لـحّ انعزل جماعة عن اليتامى بصورة طليقة فنزلت جبراً بين


ففي تركهم تضييع لهم وإفساد، وفي عشرتهم الفوضى تضييع لأموالهم وإكساد، وفي الجمع الأخوي الرحيم، وألقرب بالتي هي أحسن إصلاح لهـم لهم ووداد، وهو العوان بين التفريط بحقهم والإفراط وهو - حقاً - السداد.


المصلر عن سماعة عن أبي عبد الش أو ابي الحسن

 سورة البقرة، الآية: •YY.





 وَلَ









 عَدَابٌ نُّهِي!

آيات نلاث - الأوليان منا وثالثة هي آية الكلالة في نهاية السورة تتضمن الأصول الأولية من فقه الفرائض والمواريث، هي حجر الأساس في سائر الفروع غير المذكورة في هذه الثلاث، بما تنضـم إليها آية أولو الأرحام
 الأولى الغائبة والأخرى الحاضرة المتحرضرة في كيفية تقسيم الميراث على الورثة، فقد كانوا يورثون خصوص الرجالوال بالنسب - دون الضعيفين : المرأة
 لآخر : دمي دمك وهدمي هدمك وترتني وأرئك وتطلب بي وأطلب بك، فإذا تعاهدا على ذلك كان للحي ما اشترط من تركة الميت.

وأما الإسلام فقد أبطل التوارث الجاهلي مرحلياً ومصلحياً، فاستنكره بالتبني بآيات من الأحزاب واستبدله بالهجرة والتآخي في الها لألأن أكثر ألقارب

 بالمهاجرة والأخوة الإيمانية نم نسخت بالألقرابة كما تقول آية أولي الألأرحام



وهذه مرحلة تانية في مرحلية تشريع الميراث أنه انحصر في الأقربين

 نسـخ الميراث لـمن عقدت أيمـانكم بـهـه الآيات الثـلاث، فانحصر في في الأقربين منحسرآ عن كلّ من سوامـم من الأقوياء والأدعياء والذين عقدت

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساء، الآية: الآية: } 7 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

 الثلث بشروطها . .

بواجب الفرايض للأولاد؟ والميت لا يـخاطب بـخطاب التكليف! ولا

 للمورت وإثارته بدليل للوارئين، فكيف يختصه خطاب الوصية؟ .
 أموالهـم ما داموا أحياء مهما جاز جاز لهم وصـح تقسيم عادل بينهم حسب المصالح الممضات في شرعة اله! !

 ليست لتستننى بحقهم بتقسيم يخالفها حالة الحياة، أم بوصية للأقسام لما بعد الممات

إذاً فكما لا يحل انقسام الميراث بين الأولاد بغير هذه الضابطة، كذلك
 الضـابطة، اللهم إلاّ زيادة في الثلث حيث حين يتحلمها حياة ومممات حسب المصلحة الصالحة في التقسيم.

دون تعميم لكل المورئين؟

 إيرانأ والأولاد مـم المححور ميرانآ، وأنهما اللذان الان يموتان الان قبل أولادهـما في

الأغلية الساحقة.

 في الميراث هي (أولادكم" ومم مواليدكم دون فصل .


 دون فصل، مهما شملت الذكور والإنات من أولاد الأولاد والبنات، فإنهم


 دون الأحفاد .



 الألنُنَيَيْنِ

والإناث في درجة واحدة من حيث الميراث.
 حق الأقرب فالأقرب، فمع وجود الولد لا يرث ولد الولد مهمـا مات أبوه فإنه يحجبه عمه أو عمته لأنهما أقرب إلى جدهم منهمر.

فقد تحلق هذه الضابطة على كل" هأولادكم" لما يرنون منكم حسب

الصلة عن والديه المسلمين إلّا في حقل الزواج
 كالزواج وأضرابه، ولا سيما إذا خلف كافرين مع مؤمنين حيث التسوية بينهما في الميراث وفي أية كرامة اخترامة لساحة الإيمان وتسوية بين ضفتي الكفر والإيمان.

وقد تقضي على اللّاستواء آيات اللاّاستواء بين القبيلين اللّهم إلّا فيما يستننى، أم إذا أسلم الكافر قبل القسـمة، آم بلغ بعد القسـمة وأسلم فور بلوغه

ذلك، وكما هالأقربونه لا تشمل البعيدين إيماناً مهما كانوا من الأقربين نسباً، كما لا تشمل البعيدين نسباً مهما كانوا من الأقربين إيماناً .
فالأقربية نسباً وسبباً وليماناً هي المحور الأصيل في حقل الميراث
 المؤمن، حيث القصد منه هو الأهلية الروحية الرسالية - أن صدلا وليس موضوع الميراث إلّا أهلية النسب اللهم إلّا على ضوء آليات اللاّاستواء وآية السبيل .

ولكن الأهلية المسلوبة هي أهلية الإيمان دون أهلية الرسالة، و وإنتَرُ



هذا، ولكن المؤمن الكافر - سواء انحصصر وراثه بالمؤمنين أم اشتركوا
مع الكافرين - كرامة للإيمان.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة هود، الآية: لآية: } 7 \text { ع . } \tag{1}
\end{equation*}
$$

ذلك، ولأنه لا بدَّ للكافر من وارث، فإذا لم يرثه المؤمنون فلا وارث

 يروى عن الرسول
 للإمام فإنه وارث من لا وارث لها .
وإن أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة ورث، وإن وإن كان المسلم وحيداً فلا قسمة ورث إن أسلم بعد موت المورث وله المال كله( ${ }^{\text {(r) }}$ وإن كان
 مات وله أ نصرانية ولد زوجة وولد مسلمون، فقال : إن أسلمت أمه تبل أن يفسّم ميراثه
 المسلمين وأهن نصرانة وله ترابة نصارى ممن يكون لـ سهم ني الكتاب لو كانوا مسلمين لمن
يكرن مبراثث؟

تال: إن إسلمت أته ذإنٍ جميع ميراثة لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض ترابته ممن له سهم في




 تال: المسلم يحجب الكافر ويرنه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثن، ومثله في الكاني .1Er:V
وفي الفقيه تحت رتم 9 صهبية أبي ولاد تال سمعت أبا عبد اله امراثه اللنمية ومي لا ترثا



 (r)

له وارث مسلم وحيد وآخر كافر لم يرث بإسلامه بعد موته إذ لا قسمة حتى


إذا كان الوارث هو الإمام فيرث إن أملم دون الإمام (1) الإملم
وإن كان كافرآ وله ولد مسلمون وآخر صغار فهم لا مسلمون ولا كفار،
لا تقسم التركة إلّا بعد بلوغ الصغار فإن أسلموا ورنوا وإلا فلا فلا يرثون.
وكما يحجب الكفر عن الإرث كذلك القتل عمداً ظلماً لا خطاّ(Y) أو

= نقال : مو بمتزلته (التهذيب Y : ع ع ع ) أقول : ذلك لان التتسبم يملك عيناً والتركة قبل التقسيم

ليست ملكاً يمينّاً.
وحسنة محمد بن مسلم عن أحدمـا




ففي وحدة الوارث مع دين ووصية منا مورد للتقسيم المي
 أَاسْم بعض قرابته فإن ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للاجمام، وتد تقدمت


 ولم يرثها (المصلر). وصحيحة مشام بن سالم عن أبي عبد اله اله

 المؤمنين 尼

 كان خطا ورثها وإن كان مدداً لم يرئهاه (المصدر).

فأهل النفع أحل في الميراث، وأقربيته تقرب أكثرية الميراث ممن هو أقرب
 ظلماً فكيف يرث المقتول؟ والدية كسائر التركة تقسم كسائر التركة كما فـا فرض


 فينظر حتى يبلغ فينفذ إما القصاص ولما الديا وهل يرث وليد الزنا والثبهة والملاعنة والمخلوق من ماء الرجل ورحم المرأة دون وقاع نكاحاً أو لقاحاً أو شبهة؟.
الجواب كلمة واحدة: ما صدق هأولادكم" فله كل" أحكام الأولاد ومنها
 عن أي دليل شرعي
 الشُرعيين أيضاً هم أولادكم في كافة اللغات والأعراف. وعدم صدق الولد على وليد الزنا لزامه عدم صدل الام الأم والبنت عليهـا
 ضرورة إسلامية. وكون الحفاظ على المواريث من حكم تحريم الزنا ليس لزامه حرمان
 الثبهه، ولا سيما فيما لا فراش والولد مشترك بين زانين. وقول النبي


الفراش حيث يشك كون الولد من صاحب الفراش أو من العاهر، وأما المقطوع كونه من العاهر فهو ولـده دون صـاحب الفراش، فضـلاّ عما لا

يكون فراش
ولم يثبت في السُّنة سقوط ولد الزنا لكونه ولد الزنا عن حكم الوراتث، ولا ينفع الإجماع أو الشهرة قبال عموم الآية

فالأثبه أن ما نبت كونه من ماء الرجل والمرأة فله كلّ الأحكام حتى الميراث، لا سيما وإن في حرمانه عن الميراث حرمانآ على حرمان، اللّهم إلّا ولد الملاعنة فإنه مقطوع النسب عن الملاعن - فقط - بثابت الشُّنة.
وولد الشبهة بين اثنين يرث من كلّ نصفاً كما يرث منه كلّ نصفاً، ولكن
=




 وفي حسن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أيه

 لم يسندما يونس إلى أحد من الأنمة).







 ومن يتقرب بها ومم يرثونه كولد الملاهنة لحسن إسحاق بن مكار المتتفمة.

ولد الزنا المشتبه يلحق بالفراش في كلّ الأحكام، وإن كان كالشبهة فكالشبهة، وإن كان من زانيين دون فراش ولا دلا دليل على تقدّم أحدهما في انعقاد النطفة فكان الشبهة.
 إلى بالغ الاهتمام والعناية للأنتى المظلومة المهضضومة في تلك الجاهلية القاحلة العمياء، فقد يعكس ربنا أمرهن في عرض الميراث حيث يجعلهن محاور لحساب الفرانض
 مهها كان نصيبه ضعف نصيبها حسب الظاهر الحاضر، ولكن نصيبها في اللحق أكثر من نصيبه حين ننظر إلى المسؤولية الرجالية، حيث الرجل عليه تحصيل مال هو نصيبه وليس على المرأة، نم عليه الإنفاق ابناً وزوجاً وآباً وليس عليها شيء.

إذاً فنصف الأنتى ملّخر وضعف الذكر مصروف لها، فضعف الأنثى في ظاهرة نصفها ضعف في واقعه ولا سيما في الحقل الإسلامي، وضتف الذكر في ظاهره ضعف في واقعه! .

إذاً فالأنتى أصل في الميراث في قدره وقدره، رغم مـا يظن - دون تحسب - أنها مهضومة الحق في ميرانها

 وأنثيين فنصف له ونصف لهما، نم سائر فروض الاجتماع ترتضع من أهل الضابطة أن له ضعف الأنتى .

نم في صورة الانفراد فلذكر واحد المـال كله إذ لم يفرض له نصيب
 غيره، تم المال بين المتعددين بالسوية. ولأنتى واحدة حسب النص (النصفه فرضـاً تم الباقي رداً حسب آية
 - بنفس النصين

وهنا يذكر النص صورتي انفراد الإناث عن الذكور ولا يأتي بذكر صورة انفراد الذكور فرادى وجماعات، حيث الفرض يختلف بين القبيلين، فللذكر
 الانْثى فالمال كله فرخاً ورداً . وللإنات فروض نّائة : 1 - صـورة الاجتماع مـع الذكور فلكل نصف
 يرد الباقي عليهن في الأخيرين
: . . . .
 انثتين! فما لهما إذاً ثلثان! ولهما ثلثان قطعاً حسب الضروروة الفقهية المطبقة والسُّن! وكيف يهمل نصيبهما بين نصيب الواحدة وفوق اثنتين!
 فواقعية الفرض في هـه الضـابطة هي اجتماع ذكر وأنثى فلها تُلث، إذاً

 موارد الاجتماع دون الانفراد، فللذكر الواحد أو الذكور وحدهم المال اللا كله كـما نلأنتّى الواحدة النصف فرضـأ والباقي ردآ، وإنما هـما في صورة

الاجتماع موردان لضـابطة الضّعف، دون الانفراد لكل منهما مهما انفرد كلّ

ذلك! وكيف يلائم الثلثان لما فوق اثنتين وهما كذلك لاينتين ونص الآية تختصهما بما فوق انثنين فقد تحتمل أن لهما نصيباً عواناً بين النصف النا والثلثين! وهذا يوهن الحجة السابقة أكثر مما أوهنت بحجة.

أو يقال: هـذا إذا كان نصيب أنثـى واحدة مـع ذكر واحد هو الثلـث حسب النص، فبأن لا يقل نصييها عن الثلث باجتماعها مع أنتى أولى حيث الذكر أقوى تنقيصاً، وليس ليزيد عن الثلثين لأنهما أقل ممما فوق اثنتين، فانحصر حقهما في الثلثين!!، كما وقاعدة الضعف تعطي أن حظ الأنثيين أكثر من أنـى واحدة وإلّا لزم آن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وهو خلاف النص.

إذاً فلا يصح لهما نصيب إلّا الثلثين، لا أقل بأولوية، ولا أكثر بأولوية ما فوق أنتين للأكثر لو كان لهما الأكثر!

وجملة القول الفصل هنا علّها آننا لـمّا عرفنا كون حظ البنت الواحدة النصف في وحدتها وحظ الذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثنان في صورة

 زيادة، فهذا لا يحتاج إلى مزيد بيان ولذلك أجمل عنه، وأما إذا اجتمعت
 وبصيغة أخرى، إذا كانت الأنتّى مـع ذكر فئلث وإذا كانت وحدها فنصف، وإذا كن فوق اثنتين فثلثان، فالأنثيان لا يصح لها لهما الثيلث الثان لأنه نصيب الواحدة مع 'اخ، ولا النصف لأنه نصيبها وحدها، ولا أكثر من

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السادس
الثلثين حيث الأكثر أحرى بهذا الأكثر، فلا يبقى إلّا الثلثان للأنثيين دون

هذا ولكنه تعويل على الأولوية التي لا تعرف إلّا بإمعان النظر وقد يختلف فيها النظر، فلماذا - إذاً - يبدل النص بمئلها وهو خلاف الفصيح! الا



 فكما أن اثنتين هنا تعني وما فوقهما كذلك فوق اثنتين هنالك هو اثنتان

وما فوقهما، إضافة إلى أولوية الثلثين للبنتين من الأختين لمكان الأقربية.
 مستفاد من القاعدة نفسها فإن كن البنات فوق اثنتين ف. . . ولا تعني " اكن"
 وجماع هذه الوجوه قد تكفي بياناً صـارماً لفرض الأنثيين حسب التفاهم عرفياً وأدبياً وعقلياً فلا إمـمال - إذاً - في بيان فرض الأنثيين، مهـما كان الان
 المجال للتفكير حتى لا تنجمد الأفكار بواضح التعير • وقد يعني تقديم فرض الأولاد على الأبوين هنا كما قدمأ في الإيرات
 في الوالدين أكثر، ونفعهما - كذلك - بالنسبة لأولادهما أثهر . (1) سورة النساء، الآية: IV7. (Y) سورة التحريم، الآية: ع.

وترى كيف شرع فرض الذكر ضعف الأنثى وهي أضعف(1) وهو أقوى، فلا أقل في قسطاس العدل أن يكون مئلها؟.
ذلك لأن الذكر - كـما قدّمناه - ينفق في مئلـث الأحوال أباً وابنـاً
 مساواة في الإنفاق منه آو عليه أماذا؟ .

فالذكر ينفق ضعفه على آية حال ولا سيما في صداق ونفقة فهو - إذاً ضعيف، والأنثى لا تنفق نصفها على أية حال فهي - إذاً - قوية، فالذكر أحوج إلى المال من الأنثى على أية حال .

تم الثروة الزائدة على النصف للنساء بلاء في أكثرية الأحوال، سلطة لهن وسلاطة على آزواجهن قضية عدم الحاجة - إذاً - إليهم، مما الـا يسبب نشوزهن عن الواجبات الأنثوية أم وسائر الواجبات فردية وجماعية.
 كثير من الأحوال، والحالات الاستنائية التي تكون الأنتى فيها أحوج، إنها تجبر بالوصية من الثيلث قضية العدل في أقدار الحاجاجات الحات للورئة ومنهم الإناث بنات وأزواجاً وأخوات وأمهات.

 النساء نصف ميراث الرجال ومن اضعف من الرجال الرجال وأتل حيلة؟ نقال : لأن اله تبارك

 الرجال سهمين؟ فقال أبو محمد ئ


 لاولنا وأولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول اله اله

ذلك، والقول إن التسوية في الأشغـال والنفقتات - كـما مي سُنة الحضـارة الحاضرة - تقضي بواجب التسوية في الميراث، لا يناسب البيئة الإسلامية السامية التي فرضت على الرجال تحصيل النفقات دون النساء رعاية لقوتهم من ناحية، وضعفهن والحفاظ على عفافهن من أخرى.

وقد قررت طبقات الميراث على نلات حسب الأقربية وقضية الفطرة،
فالأولى الوالدان من غير ارتفاع والأولاد، نم أولاد الأولاد الاد - ما نزلوا
 ترث الطبقة الثانية معهم، والثانية الإخوة والأخوات من الأبوين أو أحدهما تم أولادهم والجدود والجدات من الأبوين أو أحدهما نم آباءهم وأمهاتهم فإنهم قبل الطبقة الثالثة.

والثـالثة إخوة الآباء والأمهات وأخواتهـما وهـم الأعمام والعممات والأخوال والخالات، نم أولادهم ما نزلوا.

إن النصف هو فرض البنت الواحدة، وحدة عن أخ أو أخت دون سائر الطبقة الوارثة مععها كالزوجين والوالدين حيث إن (اكن وكانتله بعـد (أولادكم" تعني الكينونة في ضأولادكمه" دون سوامهم، فإذا لم يكن لها أي

 أولى في أخذ الباقي ممّن سواها عصبة وسواهم.

فالبنت الواحدة إن لم يكن معها وارث سواها ردا ردّ الباقي عليها، وإن كان معها وارث سواها وهو ذو فرض ردّ الباقي عليهما بحساب الفرض.
 بالردّ حيث لا وارت سواهما؟ لأنها لا يرد عليها النصف الباقي إن كان معها ذو فرض آخر، فالقدر المعلوم من نصيبها - إذاً - النصف نم الباقي كما فرض الله، وفرض النصف فرض لها في الصورتين، فليكن هو المصرح به. ذلك، وهنا تبرز السيدة الصديقة الزهراء، سلام الله عليها سيدة الموقف

 وعما يساندها فيما يتوجب عليها في جهارمادها عـا وها بعد أبيها تثبيتاً - وبأحرى لإمرة بعلها .

فقد قامت خطيبة في مسجد النبي اتفق النقل القاطع من محدني الفريقين(1) - فقالت فيما قالت: (اويهاً أيها

في ملحقات إحقاق الحق للعالم الحجة المرجع الليني الـسيد شهاب الدين المرعثي النجيني 1•1• الفضل أحمد بن أبي طامر البغدادي في بلاغات النساء - والمذكور في المتن منمول منـ -
 ومنهم الثيخ مز الدين حبد الحميد بن مبة اله البغدادي الشهير بابن أبي الحديد في شرح النـي (VA : (£)


 الحسين بن ملي با




 فرس، قال النووي في \& \&؟ عن الحسن البصري: يرنثي ويرث من آل يعقوب والمراد وراتة =

المسلمون أغلب على إرني، يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أبا أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئاً فريآ، أفعلى عمد تركتم كتاب الها ونبذتموه وراء



 (r) وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرت من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي
 عمي فدونكما مخطومة مرحولة تلقالك يوم حشرك فنعم الحكم اله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون

 (r) . . . .
=
النبوة.
تال ابن عباس ومجاهد وتتادة وابو صالح وابن جرير : خان زكريا أذ يرئوا ماله، وتال ابن
 فارزتني من مندك ولداً وارثنأ ومعيناً يرثني من بعد وناتي مالي ويرث من آلل يعقوب النبوة.

سورة مريم، الآيتان: 0 ، 7 الآي 17
مورة البقرة، الآية: •11
سورة الانعام، الآية: TV الآي
سورة (إيرامود، الآية، الآية: به.

هذه الفقيهة الزاهرة الزهراء تحتج على الخليفة وسائر الحضور بكتاب

 وليس ليدل إلّا على احتمال مرفوض بين محتملات(1)

 الرسول
حديث الخليفة - لو دلّت على ما يشتهيه - عام معلّل لا يخصّص أبداً حيث يقول : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث الـ . ." حرماناً لورئتهم عن ميرائهم بحساب النبوة، أفلم يكن كلّ من سليمان ويحيى نبياً ونص القرآن يورّنهما من أبويهما، وإذا ورّث نبي واحد نتأكد أن النبوة ليست من موانع الإرث خلافاً للحديث المختلق (r)

 "وما تركناه صدقةه . . والاحتمال الألول أرجح أدبياً حيث الظامر كون الما تركناه مفعولاً
لـ الا نورثه.

قال في المنار ليس مذا اللخبر واحداً بل قد رواه أيضاً حذيفة بن اليمان والزير ورير بن الُعوام وأبو

 فيهم علي والعباس وعثمان وعبد اللرحمن بن عون والز الزير بن عوام وسعد بن البي البي وقاص :

 أن رسول الش يلتفت إليه
أقول: إنما عول في مذا ملى خبر رواه ماللك بن أوس بن الحدثيثان فكيف يعتبر متواترأ أو

 أخر، نم لو دلّ على ما يفتون فهو مخالف لنصوص القرآن فمضروب عرض الـهائط.

ولا تخصص آيات الإرث بمثل هـذا الحديث إلّا إذأ حرم كافة ورثة النبيين عن ميرانهم وهو خلاف نصّ القرآن في سليمان ويحيى
وقيلة القائل إن عموم آيات الإرث لا تشمل الني
ووردت على لسانه فكيف تشمل نفسه(1) "
إنها منقوضة مرفوضة بأن القرآن كله نازل عليه ووارد على لسانه فليستن
 المختلق ضد القرآن!

فعموم آيات الإرث - كسائر الآيات - تشمله قبل غيره، وخصوص آيات الإرث لبعض الأنبياء تعارض حرمان النبي كنبي عن الإيرات، فـ النحن
 الإيراث يعارض عموم القرآن وخصوصهس! .
فكيف تكذّب رواية الصديقة الطاهرة، الموافقة للآية ومتواتر الرواية عن الأئمة الطاهرة، لحديث مختلق هو على فرض دلالته خلاف نصوص منر القرآن عموماً وخصوصآ؟! ال
تم إذا تُحرم الصديقة الزهراء عن نحلتها ولتها وميرانها عن أبيها، فكيف يؤتى أزواج النبي حجراتهن فيدفن فيها أبو بكر وعمر، فإذا وهبها إياهن فقد نحل فدكاً الزهراء، وهن لم يدعين الهبة والز الزهراء إمراء ادعت النحلة وقد كان في فدك

 الطاهرة الزهراء بدعوى وقد شملتها آية التطهير، ومناك


المعصوم.


ولقد كانت لخطبة الزهراء الزاهرة على حشد المسلمين أبعادها العميقة لصالح المسلمين انتباهاً وعظة.
فقد أثبتت أن هذه الخلافة الخلاعة لها تخطيطات ضد القرآن أولاَ، وضـد نبي القرآن ثانياً، إذ يختلق عليه حديئاً يضـاد القرآن وهو في العمقق


 فقد جمع أبو بكر في نسبته المختلقة إلى الرسول له

هذا وإن الذي يطمع في نحلة الزهراء وإرنها فهو أطمع في تلك الخلافة البائدة .

ذلك، وما كان لها ولبعلها علي
 وسخت عنها نفوس قوم آخرين - وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس في . 1 . . . .

ولقد كانت فتوى الخليفة الخليعة في استلاب فدك فتوى سياسية
 ولكي يجمد أهل البيت عن كلّ حراك ضد الد حكمهم.
والصديقة الطاهرة يحتج على الـخليفة لا رغبة في حطام الدنيا، بل
 المسلمون مدى رعاية الخليفة للحقوق الإلهية فلا يستثقلوا عن أن الخليفة

كيف اغتصب الخلافة، إذ من لا يغض النظر عن أموال من له حق الخلافة كيف يغضه عن الخلافة نفسها والملك عقيم؟! .

 (اوليست العصبة من دين الهّل) ولقد تكفي آية أولو الأرحام حجة صـارمة على الا
 ليسوا في طبقتها، والوارنون في طبقتها يرنون الباقي كما فرض الها .
 لأبوي الميت ذكرأ كان أو أنثى، والتذكير باعتبار الميت أو تغليب الذكر على الأنتى.
 بين الوالدين سوياً والباقي لـ لاولدها بعد سهم الزوج إن كان الن الن حسب التفاصيل المسرودة من قبل لسهام الأولاد.
وهل يشترط في سدسهما كونهما معآ؟ النص حرر السدسين لهـما إن إن
 وبعد الزوج إن كان له زوج وترى (اولده هنا تعنيه دون وسيط؟ قد يكون، لظاهر (ولدله ولكن ولد الولد أيضاً ولد يرث الجد مع الوالدين، والولدها منكراً يحلق على كلّ ولد قريباً أم بعيداً .
 الاستغراق لمكان النكرة في سياق النفي، فإنما لا يرث ولد الولد مع ولد وجود الولد، نم يرث عند فقده حيث ينتقل إلى الطبقة الأولى شرط ألا يكون معه ولد دون وسيط مهما كان معه أبوان.

وهنا الولد يعم الذكر والأنتى ومجموعهما فالباقي بينهما للذكر مئل حظ


 بالتعصيب إلى الأب كما لا ردّ على سواه إن كان، وإنما هو على أصحاب الفروض وهم هنا البنت والأبوان.
وعلّ تساوي الأبوين إن كان له ولد اعتباراً بأن على الولد نفتتهما على سواء، وأما إن لم يكن له ولد فلا منفق عليهما، ولينفق الألألـ الأب على الأم دون العكس، إذآ فلأمه الثلث والثلثان الباقيان للأب إن لم إلم يكن زوج
 المجموع، كما ودون (للهما الثلثله كيلا يزعم اختلاف نصيبهما، أو اشتراط اجتماعهما في نصيب السدس.

هنا وورثه أبواه تعني ورثاً المال كله حيث لا شريك لهما في طبقتهما، ففي انحصـار الوارث فيهما يقتسمان بالثلث والثلثين، إلّا إذا كان الثا له إخوة، ولا تعني (ورثنها صـلاحية الإرث ألا يكونا كافرين أو قاتلين لعدم ذكره في

 واحد منهما، حيث الواحد - إذاً - يرث المال كله.

فلا ترث الأم إلّا السدس كضابطة إلّا إذا لم يكن له ولد وورئه معها أبوه وكان له إخوة فلها الثلث، فبفقد كلّ من هذه الشروط ترجع الأم إلى السدس . كما إذا لم يكن معها أبوه، أو كان ولم يرثه لكفر أو قتل أمّا أثبه، أو ورثه معها أبوه ولم يكن له إخوة.

 كافران، أو قاتلان للمورث فكذلك الأمر، نم إن ورئته أمه فقط فلها فلها المال كله لا الثلث فقط، كما إذا انفرد الأب فله الماله أو زوجة فثلتها ثابت من صلب المال الال حسب طليق النص، فلا حاجب عن الثلث إلاّ الإخوة دون الزوجين
 شرط ألا تكون لـه إخوة، فإن لم يرئاه لاستغراق الدين كلّ التركة، أم لأسباب أخرى فلا نلث لأمه.


 ولد - كان له زوج أو لم يكن - فلكل واحد منهما السدس .
 فرضها، وعلّه لمضاعفة تكليف الأب نفقة على مؤلاء الإخوة وهم ولانم ولده،

إضافة إلى نفقة الأم.
 فلتفرض الوصية والدين نم تقسم باقي التركة بين الوارنين أياً كانوا .



(1)

فالوصية والدين هـما من صلب المـال، وليس الميراث إلاّلا من باقي التركة إلّا إذا لم تكن وصية أو دين.

إذاً فلالام فرضان السدس والثلث، وللأب فرض واحد هو هو السدس إن


 حجب إذاً في اثنين فضـلا عن ثنتين أو واحدة اللّهم، إلّا أن يقال : إن أقل
 الذكور فقط أو الإناث.

صصيح إن (إخوةهل لا تستعمل في خصوص الأختين أو الأخوات فإن

 الجمع الشامل على الأبدال.


 الآيـة وقد أثبتـنـا ورودهـمـا، كـما وأن هـل أتـاك نبأ الـخصــم إذ تسوروا


سورة ص، الآية: الآية: ع ع .

جماعة|(r)
فشمول الأخوة للأخوات هو قضية التغليب، فلو قال: هأخواتلا لم


بالأخوة من الأم رواية(ث) لا تستطع أن تقيد طليق الآية.
وفي حجب الأخوة شروط تالية:

 الكافرون ليسوا أخوة الميت المؤمن، ثلاثة منهم أو اثنان فقط لكي يصدق الإخوة، ع - وكونهم أحياء عند موت
(1) سورة النساء، الآية: IVI.

 "مي موثئة عيد بن زرارة لابن نضال وبكير عنه الا









 كما في صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق يحجبان إذا لم يرثا؟ تال : لا
سورة الحجرات، الآية: •1.
 أجنة عند موته أم بعضهـم والباقون ليسوا جمعاً فلا حجب إذاً إذ لا يصدق على الجنين الأخوّة، ولكن الأشبه انحساب الجنين في حساب الميرات، ولا يظهر من وأخوةلا كونهم من الأبوين، فتشملهم منهما ومن أحدهما قضيا الإطلاق.

وأما الأخوات الثلاث وما فوقهن فقد يقال: لا تشـملهن وإخوةها إلاّلا
 ثلاثة وما فوقها، ولكن الأظهر كما سبق شمول الإخوة لأختين فصاعداً كما شملت أخوين فصاعداً .
 ميراث إلّا بعد وصية أو دين، وعلّ تقديم الوصية رغم أهمية الدين لأنها

 أصلها، فالباقي بعدهما يقسم كما فرض الله
ذلك فلا ينتقل من التركة قدر الوصية والدين إلى الورثة، فإنهما حق لأهليهما وكما في موثقة(1)، وكما لا نصيب للورئة إطلاقاً إذا استغرق الدين الدين

هذه التنبيهة تقرر ضـابطة أخرى في أولوية الميراث بعد الأقربية



 عن الميت).
 أنه كما الآباء أقرب نفعاً للأولاد أحياء فليكونوا أقرب لهـم نفعاً أمواتآ، إذاً الأ

 مع وجود الأولاد بنفس السند مهما اختلفا في أصل الإرث وقلرهـ الوا وفي تقديم الآباء على الأبناء تقديم لهم في الأقرب نفعاً وكما ورد (اقدموا ما قدمه الهّله وذلك رغم زعم الأبناء أنهم أكثّر نفعاً للآباء حيث الاء يكفلونهم !إذا بلغوا الكبر، ولكن أين كفالة الآباء للأولاد وكفالتهم للآلباء؟. ومن تم فتقدم الأولاد على الجدود وعلى أولاد الأولاد داخل في هذه

 والمنتفع منه دون من سواه .
 أبة، فإنهما شريكان في الأبوة كما الوالدية مهما لا يقال للوالدا الدة أبة . وقد تعني وَلَا تَدْرُونَ إضـافة إلى الإخبار إنشاء، إخبار تنبيه للغافلين عن أن الآباء أقرب لكم نفعاً في الدنيا، كسؤال تأنيب بهؤلاء الأغفال اللذين يزعمون المععاكسة في تلك الأقربية نفعاً فيختصون الميراث بال بالأبناء، ألا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً؟ .
تم إخبار بأنهم أقرب لهم نفعاً في الآخرة فإن حرمة الوالدين من أهم الحرمات، فأدعيتهم للأبناء هي خير الدعوات
ومن تم حكم بكونهم أقرب لهم نفعاً بعد موتهم في البرزخ حيث الأبناء أحياء، أنهم يرنون آباءهم أكثر من أبنائهم.

ففي ذلك الإنشاء الإخبار والإخبار الإنشاء قضاء على زعم حرمان الآباء عن المواريث كما كانوا محرومين في الجاهلية، وزعم آخر أن الأبناء هم أقرب نفعاً للآلباء فليورئوهم أكثر مما يورئون الأبناء .
فالمحور في أكثرية الميراث هو الأقربية نفعاً إضافة إلى الأقربية رحماً . فهذه لفتة بارعة لتطييب النفوس تجاه ما فرض اله، فإنها بين إيثار الأبناء على الآباء قضية الضعف الفطري تجاه الأبناء، وبين مغالبته بالمشاعر الأخلاقية والأدبية فالمععاكسة إيثاراً للآباء على الأبناء وعوان الاء بينهما تحيرّا


وقد يستفاد منه أنه لا يرث قاتل المورث لزوال النفع من البين، ثم پالا تدرونه قد يعني كلا الإخبار وسؤال التنديد، فمن لا يعلم فليعلم، ومن يعلم فكيف يعامل كأنه لا يعلم؟! .
وهنا أسباب أخرى لتفضيل الأولاد على الآباء في نصيب الإرث، منها أن حاجة الأولاد أكثر من الآباء حيث الأولاد هـم بـعد في الا والآباء بالغون ما بلغوا فيها، فأولئك - إذاً - أحوج من أولاء ألاء، وإن الأولاد
 حصلوا عليه، كما الآباء أقل مؤونة لقربهم إلى الموت دوا دون الألأبناء، فليكن الآباء أقرب نفعاً للأولاد بعد موتهم كما هم أقرب لهم نفعاً في حياتهم.
 ع - والآخرة، ونفع الآباء حال حياتهم أكثر للأبناء وكنلك في الآخرة، فليكونوا - كذلك - أكثر لهم نفعاً في البرزخ بعد موتهم وهم أولاء أحياء.

 فندد بهم ذلك الحرمان الظالم.

هذه السهام كلها فريضة من اله وهي فوق الواجب، فلا حول عنها ولا





## ملحوظات حول المستفاد من مقاطع الآيـة:

 الصالحة له اوأبواه هما الوارثان - أو - ولم يرنه إلّا أبواهل كما لما لم تعن عدم حجبهما بكفر أو قتل، وإنما تعني اجتماعهـما في الميراث الوان خروجاً عن

 الربع والباقي للأب، فقد يبقى للاب الثلثان وأخرى إلّا النصف من الأصل
 بكن معه زوج
 حتى الوضع لزوال احتمال عدم الوضع فلا إخوة فلا حجب، ذلك وكما

 فإنما تحصر تحليق الإخوة في حقل الإيمان.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: 1A1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المؤمنون، الآية: V) W. }  \tag{Y}\\
& \text { 1• : سورة الحجرات، الآلية } \tag{r}
\end{align*}
$$

 في حجبهم الأم لزوم إنفاق الأب عليهمه ولا يلزم إذا كانوا من آم إل منقو الا
 تحلق على كلّ الموارد.
الـخـامسـة:
 فيهما .




 طبقات الإرث، فهنالك للأولاد، وهناك للأبوين إلاّلا إذا كان له ولد الدا ولا وهنا



الأعمام والأخوال والإخوة والأخوات، اللّهم إلّا فيما شذ بدليل . فهذه الضصابطة هي سيدة الموقف إلّا ما استثني لحكم وأدلة قاطعة،

ففيما نشك في نصيب الذكر والأنى حكمنا بنفس الضابطة والزوجان هما شريكان مع سائر الورثة في كلّ الطبقات الثّلاث، دون من سوامما فإن كلا طبقة لا تشاركها التالية لها .
 من التركة عيناً أو قيمة، أم لا يستنى، أم إم إن في الاستثناء تفصيلاّ؟.


صيغها ستّآ هي سيدة الموقف، تحليقاً على كلّ المتروكات أعياناً وأثماناً، مع العلم أن هذه الآيات بصدد بيان حدود المواريث ولا سيما بالنـ النسبة للنساء اعتباراً بأنهن كن مظلومات مهضومات الحّات الحقوق .

فلو أن في نصيبهن استثناء لكان هو الجدير بالذكر بين الست - التي





خالفه .
وإلى لفتة واسعة دون أية فلتة حول هذه الآية:
 الزوجات وهي بطليق الجمع المحلى باللام تعم المنططعات إلى الدائمات.
 (1) لتد تضاربت الروايات حول توارث الزوجين ني النكاح المنطط تضارباً مخمسة الزوايا:

 وإنما الثرط بعد النكاح ورواه الثنيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه ابن إديس في آبر آبر الـرائر نقلاَ من كتاب عبد الشا بن بكير .
 حبدا اله عمار عن جعفر عن أيه


 - r

والأشبه هو العمموم لقـاعدة العرض، ولو كانت الروايات متواترة على التخصيص، ولا نجد لفظة الزواج - بمختلف صيغها في القرآن - تعني الدائم إلّا بقرينة قاطعة هي هنا منفية لا تجدها في القرآن، وفيه ما هو صريح
= تال : تزيجج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن،
 ولم يشترط الميران؟ قال : لـس بينهما ميراث اشترط أو لم يم يشترط.

 حنظلة عنه
 قلت في حليث قال: لا ميراث ينهما في المتعة إذا مات واحد منها منها في ذلك الأجل (وسائل الثيعة
 هي مستأجرة. ومثله رواية مشام من أبي عبد اله

 اله :
 وفيه عن الأحوال تال: سالت أبا مبدالشا
 أرثك ولا ترئني.






والتهنيب Y: •19).

الفرقان في تفسير الفرآن// الجزء السادس

أَزَوْجِ
فأصل الزوجية مشترك بين الدائم والمنقطع، ولا يصح نفي الزوجية عن
المنقطع وإلّا أصبح محرمأ قضية الحصر في آية آالمؤمنينل" .
 الدائم هو الأظهر، ولكنه ليس انصرافاً يجعل المنقطع مغفولاً عنه، ولكن لا تخصيص قاطعاً في السنة لاختلاف الروايات، مما يجعل الدالة على اشتراط الدوام غير مقطوع الصدور فكيف يخصص به عموم الكتاب، وقضية العرض على القرآن عموم الحكم للمنقطع الصد
 القاطعة، فيرث كلّ من الزوجين الآخر في الطلاق الرجعي. وهل ترث المطلقة بائنآ في مرض الموت؟ الظاهر هنا كالنص لا لمكان أزواجكم غير الصادقة على البائنة.

تم والزوجان في حقل المميراث هما أعم من الصغيرين والككبيرين والمختلفين، وكذلك المدخول بها وسواهـا، والولد لها أعم من كونه لهما


وَكِّ


$$
\text { (1) سورة المؤمنون، الآية: الآية: } 7 .
$$

طبت، مهـما كانتت الفتاوى(1) والروايات(Y) متضـاربة حون حرمـانهن عن شي؛
(1) (1) الختص علم الهدى المنع بعين ما استيني دون الثقيمة الما

 عيناً لا قيمة، ورابع باسيناء بيت السكن عيناً وقيمة، وخامس عيناً لا قيمة، رغم الن اللألار وبار

 وحسنة الفضهلاء زرارة وبكير وبريد والفضيل ومحمد بن مسلم عن البي جعفر والبي عبد الل عن أحدهما


(Y) فمن الالخبار ما تفصل بين ذات الولد وسواما كالتي سبقت، ومنها ما تحرمها إطلاقاً كصحيحة زرارة عن الباقر ع路 والدوواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض

 ورواية محمد بن مسلم قال أبو عبد الشَ شيئاً ، قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الألـ شل شيئآ؟ فقال : ليس لها منهم نسب
 بسبها (الكافي Y : اYA وقرب الإسناد YV) .



 على آمل المواريث مواريثهمه (الكافي V: IYQ) .
أقول والسبب نفسه وارد في الرجال وسائر الورية فليحرموا كلهم عما تحرم صي منه! . وصحيحة الحسن بن محبوب من الأحول عن أبي صبد اله اله النساء من المعقار شيئاً ولهن قيمة البناء والشهجر والنحخل، يعني بالبناء اللدور وإنما عنى من $=$ النساء الزوجة (الفقيه ع : Yor)

مـما ترك، كمـا هي متضـاربة في مادة الحرمـان، وهنا الأصـل - كمـا في كلّ مختلف فيه - هو القرآن الناطق بعموم الميراث لهن كما لهمّ، وإنه لعموم لا يقبل التخصيص مهما كانت السنة كلمة واحدة في التخصيص، فضـلاّ عن أنها

متفاوتة متهافتة في نفسها، وذلك أصدق مصاديق العرض على الكتاب! . والعلل العليلة في بعض الروايات لحرمانها، هي بعينها واردة بحق البعولة، مما يشي باختلاق عارم في الروايات الحارمة إياها عن شطر من حقها عظيم، ولا عبرة بإجماعات وشهـرات لا يؤيدهـا الكتاباب، بل
$=$





 والمزاحمة إن كانت لا تختص بالعقار، نم هي ميمنوعة بحكم الش دون حرمان الزان الزوجة عن العقار

العليلة الاحتمالية محرومين عن ميراث العقار، فلمن تكون - إذآ - العقار؟





 (IYA :V (الكافي)


 والاستبصار ع : 10 والفقيه ع : YOY).

ويخالفهها، فإن مـا ترك عام لـم يخصص إلّا بوصية أو دين حسب النص المكرر في حقل الميراث.
 أن القرآن بصدد بيان هامة الاستثناءات، وهي كلمة واحدة الوصية واللدين، لا والأراضي وأعيان غير المنقولات!.

 لم يرد في هذا النص، وتكفيه آيات الوصية والدين الما
تم استثناء حق ثابت كأهل أحق مما ليس بهذه المثابة حيث الأهل شرعياً وعرفياً آن التركة كلها للوارث، واستيناء الوصية والدين تنبيه لما علّه ينسى، فاستثناء العين من ميراث الزوجات فرات فرض لو كان انـان، والآية ظاهرة كالصريحة في عدم الاستثناء، فلا تقبل التقييد بمقيدات في فير روايات هي في في نفسها متهافتة وفي أدلتها غير صالحة! .

ذلك إضـافة إلى الاعتبار واقعياً حسب مـختلف السؤل في أرجحية

 روايات أنهن أغارب وليس لهن منهم نسب يرئن به وإنما هن دخيلات عليهر وليم


 الحرمان، كأن تحرم فقط من الأعيان دون الأنمان، أو يراقبن برقابة شرعية الا


وهنا روايات إخواننا السنة مطبقة كالبعض من رواياتنا طليقة كنص الكتاب، فلا موقع لما يعارضها ويعارض الكتاب من روايات أصحابنا، ولا

موقع - إذاً - للفتاوى الشّهيرة بحرمان الزوجة مما حرمتها.
والقول إن الوصية والدين لا تقلان استنناء عن غير المنقول، غير وارد، حين نمحور (اما تركه اللذي فيه غير المنقول، وكان هو الأكثينرية الساحقة زمن النزول، وحتى لو كان بين الوصية والدين وما ترك من غير المنقول عموم من وجه فالثاني - دون ريب - أكثر .

فهنالك مرجحات في استئناء غير المنقول - لو كان - ليس في الوصية
والدين وهي :
1 - الأكثرية فيه دونهما، - Y - إنه خلاف القاعدة فليذكر دونهما حسب القاعدة، -

 تركّه في نصيبهن نصاً في الإطلاق، إضـافـة إلى الانى الاعتبار عرفياً وعقلياً وفي




 أقل حاجة من الزوجات في تلك الحالة.

نم الزوجة تبتلى أحياناً بشريكات لـدلّ الثلاث فيربع نصيبها النصف فلها
 نصف ما ترك فلها - إذاً - 17 / / حقه.

والحكمتان المرويتان في حرمان الزوجة مما ترك الزوج آتيتان في ذات الولد، وكذلك في الزوج، نم الزوجة هي التي سببت النسب فكيف لان لا يحسب لها حساب النسب، نم الأولاد كذلك يدخل بـل بسببهـم أزواجهـم وزوجاتهم كما يدخل أزواج الأرامل، فلا نجد هاتين الحكـمتين تقبلهما العقول في أي من الحقول، فكيف يفتي بمضامين هذه الروايات العليلة في عللها والمتضادة في نفسها والمخالفة لنص القرآن؟؟ والإلجماع لو الو كان الو أو الشهرة العظيمة(1) لا يعبأ بهما أمام نص الكتابـ

والقول الفصل أن عدم النسب وإمكانية أن تتزوج فتدخل على الورثة غريباً، ليس لهما أية سلبية لميراث الزوجة عن غير المنقول.

أما النسب فهي أهله إذ لولاها لم يولد نسب، فهلا تكون كفروعها
وتد يعني خلو جملة من كتب الأصساب - كالمقنع والمراسم والإيجاز والثيان ومجمع



 أ



 لكان يخالف كتاب الشا والـسنة وإجماع الأئمة والألمة .



اللذي لا يجوز فيره، (دمائم الإسلام ب: • • - -

ولقد استحسن في المختلف تول المرتضى بإرئها من قيمة الأرض لما فيا فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار .

وهي أحرى أن تكون العليا، نم وهكذا الزوج ليس نسيباً للزوجة وإنما مو


 وجماع المشاكل في حرمان الزوجات عما حرمن كالتالية: ليس عدم نسبتها إلى زوجها بالذي يمنعها عن كلّ ما ترك فإن : 1 - ذلك وارد بحق زوجها أيضاً حيث لم يدخل في نسبها كما لمـ

تدخل هي في نسبه. و - Y نسب وسبب فليكونا إلى بعضهـما البعض من الأولاد، نم يأتي دور الأولاد

والوالدين .
r - ولو كان السبب متأخراً عن النسب لم يحكم ذلك بالدرمان عـن العقارات والأبنية إلّا إذا كانت هي الأكثر، نـم الـا عليهم داخل غريب بسببها ف : ع - كذلك الأمر في الزوج، وه الالوه - الأولاد، 7 - الوالدان، وV - هنا حرمان كلّ الثلاثة عن الأراضي والا

لا يتتضي دخول الغريب بسبب حرمان النسيب باحتمال الإضرار عليهم.

 بين ذات الولد وغيرها في هاتين الحكمتين.
ا IY - وما هو الفرق بين أصل البناية وقيمتها.
ץا - ثم المعتدي يضر حتى إن لم يدخل عليهم في ملكهم إن كان يريد
الإضرار.
ع1 - وإن أجرة البناية الـمؤجرة كيف يقتسـم بين الورثنة فهل تحرم

الزوجة حيث القيمة ليسـت مؤجرة؟ نم يدفع نصيبها إلى سائر الورثة؟ أم يستنى بمقدار نصيبها عن الأجرة. 10 - نم بالإمكان دفع إضرار الغريبب بإعطاء قيمة الأرض لها دون

حرمانها
 الإطلاق، ولا ضسرورة هنا ولا إجماع، وحتى لو كانا فمالا فمرورحان بمـخالفة


في الترجيح هو الكتاب.
هـه ومـا أثبه ممـا يجعل الفتوى باستثناء شيء عن حق الزوجة - إلّا
 البرهان قاطع على بطلانها دون ريب! .
 فإنها هي التي تكون عشيرة البيت وأهله . تم الدخول بالسبب يعم الزوجين إلى الأولاد، حيث قد يد دلا البنت داخل أو تدخل بسبب الابن داخلة، وكذلك الأب والأم، حيث قد يدخل داخل بسبها وتدخل داخلة بسببه فيفسد على الآخرين الان وهذه الحكمة كما ترون واردة في إمكانية واقعهما في الوالدين والأولاد كما مي واردة في الأزواج، فليست لتختص الزوجات فالصحيحة المطلقة لـميرانها صصحيحة لـموافقتها نص الآية الطليقة،

 ومعارضتان بتلك الثنلاث، وكذلك طليق الآية في مفهوميهـمانـا وتبا وتبقى صحيحة زرارة يتيمة في الميدان تعارضها صحيحة الفضيل وصريحة الآية.

ومما يرد على إرئها من قيمة الأبنية دون أعيانها ان إستأجرت الألأبنية
 الورثة!، كلّ ذلك ممنوع فالفصل بين العين والقيمة ممنوع. وجماع المشاكل في حرمان الزوجات عما حرمن كالتالية: ليس عدم نسبتها إلى زوجها باللذي يـمنعها عن كلّ ما ترك فإن :


بسبب الزوجية لكل نسب فليكونا أقرب.
وهل يرد على الزوجين حين لا وارث غيرهمـا أو الباقي للإمام؟ قضية (الأقربونه في نصوص آيات الإرث هو الرد وهو المتأيد بروايات(1) ولا تلحرم


 تم الممستفاد من ضأزواجكـمه" استمرار الزوجية لـما بعد الـموت بكل أحكامها اللّهم إلّا ما يشترط فيه الحياة كالوطئ، وليس المنع عنه دليل انقطاع الزوجية عن بكرتها، كما وهي ممنوعة في حالات عدة والزوجية باقية كما هيه.

والقصد من اللدين هنا ما يعم دين الله وخلقه، فلين الله هو العبادة


 المال له (الوسائل كتاب الفرائض بـ بالح (Y) وفيها امرأة ماتت وتركت زوجها، قال : المال كله له تلت: فالرجل يموت وترك امرأثه؟ قال : المال لها
 وكل الواجبات المالية في الأصالة أم بنذر أو عهد أو يمين .


 اهكلالةه منا تمييز عن الإيرات، إذاً فالوارث من الكلاللة وهي حالة خاصة من الكل": الثقل، فلا تعني الوالدين والأولاد ولا ولا الزوجين الـا

 ومن الغريب تغرّب الشيخين عما دلت عليه الآية من الكلالة(1) وهالكالالة ما ما لم يكن والد ولا ولده| (r) حسب الكتاب صارحة باختصاص ميرائه بالكلالة من حيث الطبقة، ولا ينا يلا الزوجين لأنهما شريكان في الطبقات الثلاث.

 (1) في تفسير الرازي أذ ني تفسير الكلالة اختلان واختيار أبي بكر الصديق أنها مبارة عمن سوى




وليت شعري كيف يعمم الخليفة الككالة إلى الآباه ومم لـيسرا كلا وتد ين سها سهامهم.



واحد منهما لممكان (أوله وتساوي النصيبين هنا في الثلثث يفرض تساوي
 فكيف هنا الفرض هو التساوي بين الاخوة والأخوات، وفي آية الكلالة



 فهذه الآية طليقة في الإخوة والأخوات، ولكنها تتقيد بالآية الأخرى فيعلم هنا إجمالاً اختلاف النصيب بين هؤلاء الثبلاث، وآلية أولو الأرحام وآيات الأقربين الثنلاث تقدم المنتسبب بالأبوين إذا اجتمـع مـع المـنتسب بأحدهما إطلاقاً، ثم في حالة الانفراد فالنصيب الأوفر للمتتسب بهـما فتعنيه
 الإخوة في الثانية رجاحة الظهور في المنتسب بهما، وحتى إذا لم تكن فطليق الأولى تتقيد بالثانية.

وقولة النسخ غير واردة إلّا بفصل العمل بطليق الأولى وهو غير ثابت


 والرواية القائلة بغير مقالة الآيات مردودة(「)
(1) سورة النساء، الآية: IV7.






 كما أو كيفاً أو مورداًّ وقضيته أن يأتي بعد الوصية دون فصل ! أو تختص بدين؟

والمضارة في الوصية مي الظاهرة دون دين!.
الظاهر هو الشمول، أن شرط تنفيذ الوصية والدين آلا يكونا بمضارة، كمن يوصي بأكثر من ثلث ماله، أو يوصي بثلثه لغير الورثة ومم فقراء لا
=
 تِنْتَا اَلشُدْ









ورواه محمد بن مسلم أيضاً بادنى تناوت (تفسير العياشي (: ا: YYM).
 بك من اختك تال: وأخوك لأيك وأمك أولى بك من الخيك لاييك وتال: وأخوك الأليك



 اخي أيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أيك لأمها (الككاني V: VM).

يكفيهم المميراث كله فضـلاّ عما يستثنى ثلثه، وهكذا الذي يستدين دونما سماح للاستدانة، ولكنما الدين ثابتة لا حول عنه، فكما كان نابتاً حال حان حياة
 فتشملها (غير مضارها أم والدائن عارف بحرمته فإنه - إذاً - متلف لماله.



وقضية الطاعة الطليقة له ولرسوله هي التسليم أمام كتاب اله وسُنة رسوله، دونما تلفّت عنهما أو تفلّت في فتاوى أو أعمال أو عقائد بعيدة عن الكتاب والسنة.


كهؤلاء الذين يتخلفون عن حدود الله في كتابه، وما قرره الرسول في سنته، ككل هؤلاء الفقهاء اللذين يرفضون نصّ الكتاب أو ظاهره إلى روايات
 شهرات أم سائر النظرات، أياً كانت مذامهبهم العقيدية أو الفقهية، حيث الأصل المدار في كلّ ما دار أو حار هو الكتاب أصالًا والُّنُة هامشاً .

## كلام حول العول والتعصيب

الكتاب والشُنة متوافقان على ألا عول في الفرائض ولا تعصيب، فما
 الكقوق، وما التعصيب حسب الزيادة دون نص لـمن يرث الزائد إلّا ممن يغلط في الحساب! فكيف ينقص الميراث عن السهام المفروضة أو يزيد عنها عند من لا

يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، نم يبقى النقص



ونابت السنة يقولان: (إن السهام لا تعول (r)


 تال ابن عباس وايم اله لو تدم من تدم اله وأخر من أخر اله ما مالت فريضة فتيل له وإيها تدم
¢







 ستة لو ييصرون وجهها لم تجز ستة ها

 ورهأ، تال ابن عباس ولو كلمت فيه عمر لرجع.



 في شيء من أمر الش الا وعندنا علم ذلك من كتاب الش ذذوتوا وبال أمركم وما فرطتم فيـا تدت أيديكم وما اله بظلام للعييد. (r) كصحيهة ميحمد بن مسلم والفضيل بن يسار ويريد بن معاوية وزرارة بن أهين عن ابي جعفر السهام لا تعول.

وليس العول - على حدّ زعمـهم - إلّا في ذوي اللفرض مـع بعض، ونظرأ إلى أن فروض الفرائض ستة صورة العول منها في اجتماع (Y/ Y/


كأختين وجدين وزوج
وصور التعصيب بنت واحدة أو أكثر مـع الإخوة، والأبوان مـع عدم


والباقي إما للأبوين أم للإخوة .
ومئالآ للعول إذا خلف بنتاً وزوجاً وأبوين فللبنت الواحدة النصف
 وللأبوين ع والمجمموع اץا فتنقص واحدة هي مادة العول، فهل يرد النقص على الجميع كما يقولون تسوية بين المتشاركين في الميراث، ولمي واني ذلك هلدم لكل الفرائض! وهو خلاف التقدير الثابت لها! . أم يرد النقص على ذي فرض واحد وهـو هنا البنـت والأب فيأخل صاحب الفرضين نصيبه وهو هنا الزوج والأم حيث روعي له فـر فرض الا الاجتماع بعد الوحدة ولم يراع لصاحب الفرض الواحد إلّا صـورة الوحدة، فليدخل النقص على ذي الفرض الواحد كالآباء والبنات، وبأحرى الذين لا فرض لهم كالأبناء فالباقي - إذاً - لذي الفرض الواحد الـي بحساب نصييه. وفي مفروض المسألة يرد النقص على البنت والأب دون كلّ من الأم والزوجين لأن لهما فرضين. فالورئة على نُلائة أقسام: 1 - غير ذي الفرض كالأولاد الذكور،

، Y r
 الفرضين مع ذي الفرض الواحد ورد النقص على الثاني كما له الزيادة، وإذا اجتمعوا ورد النقص والزيادة على غير ذي الفرض.
إذاً فالنقص والزيادة واردان على البنت والبنات في صـورة اجتماع الزوج والأبوين، وعلى الأخوات من الأبوين أو أحدهما في صورة اجتماع الزوج معهن

 ويقسم/ V . . الباقية بين البنت والأب بنسبة في كل" موارد العول، وهنا
 وهي/ مهro للبنت.


التعصيب.
وأصل العول من الميل لكون السهام مائلة على أمليها حيث تنقص، دون العيلولة وهي العيل، ولا الغلبة وهي من عال يعالل. وموارد التعصيب كبنت واحدة أو أكثر مع الإخوة، حيث يقولون الئ تألئ البنت أو البنات النصيب المفروض النصف أو الثيلثين والباقي للإخوة،
 ليست ولدآ، فقد يرث الأخ والأخت في صـورة عدم الابن مهمـا كان له بنت!.

الفرقان في تفسير القرآن// الجزء السادس
ولكن (ولدها يعم الابن والبنت دون ريب، فلا مؤنث للولد كولدة، إنما هو الوليد أياً كان، ذكراً أو أنثى.
 تتختص الـميراث بالإخوة مـع وجود البنت، وكذلك في صـورة اختـلاف
 تـم
 الموؤودة أكثر من الأبناء.

وليس سلب كون البنت ولداً إلّا سلباً جاهلياً لا أهل له من كتاب ولا سنة إلّا ضده.

ومن تم كيف يرث العصبة مع وجود البنت آو البنات والآيات الأربع تورث البنات وتحرم الذين ليسوا في طبقتهن :


 البراهين على تزييف التعصيب العصيب، لمكان الأقربية الطليقة للأولاد ومنهم البنات على أمثال الإخوة والأخوات! العصب تم ترى إذا كان للبنت الواحدة أو البنات المال كله فرضـاً ورداً فلماذا فرض لهن النصف أو الثلثان في صورة الوحدة؟.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنعام، الآية: •18. } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: بس. (Y) } \\
& \text { (r) سورة الااحزاب، الآية: } 7 \text { (r). }
\end{aligned}
$$

الجواب أن وحدتهن وحدتان ثانيتهما اجتماعهن أو الواحدة مع الأبأبوين


 - لا تعني إلاّ وحدتهن عن الأبناء لا الوحدة الطليقة فقط، فإن كانت ألا ألوا كن مع الأبوين أو أحد الزوجين فالنصف أو الثلثان فقط، ولإلّا فنصيب الأبوين والزوجين مردود إلى البنت أو البنات.
إذاً فضابطة الميراث الثابتة بالكتاب والـُّنة أن لصاحب الفا الفرضين فرضه
 ماحب الفرضين، ولغير ماحب الفرض الباقي بعد السهام المفروضة، فلا فلا عول - إذاً - ولا تعصيب حتى ولين ينكلف العول العليل والتعصيب العصيب

واله من ورائهم رقيب!.
كلام حول الإرث بوجه عام:
الإرث أصل نابت لا مرد له - بـمختلف صوره - على مرّ الزمن بين

 القرآن، وحوسب فيها كافة الحسابات المتضارية بين المانيا المورئين والوارينين عاطفياً واقتصادياً ومصلحيّا في كافة الجنبات الحيوية العادلة . - نرى المرأة المظلومة في حقل الإرت - ومعها سائر ضـعفاء الوراث

 والأولاد، ولكن إرث المرأة لا تكليف فيها كأمل، اللهم الا هامشياً في

بعض جنبات الحياة، والنتيجة أن نصيب المرأة - في الأكثرية الساحقة أكثر بالآمل من نصيب الرجل .
وقد فرض القرآن الوصية في الأموال لظروف استينائية، رعاية لأحوال





ولقد تأثرت القوانين - منذ الإسلام - في حقل الإرث بما قرره القرآنه، وسنت قسماً كبيراً من فرائض الميراث على ضوء الإسلام، حينما عرفوا أنها أعدل المسنونات في الميراث على مرّ الزمن بمختلف السنن فيه. وحتى الآن مـا وجد مـدخل ومنقصـة على هـله السـهام الإسلامية إلّا قيلات وشطحات نجد الإجابة عنها في ذلك النظام البارع نفسه دونما حاجل إلى مدافع سواه، مما يدل على نجاحه وفلاحه دونما حول عنه ولا شذوذ

قول فصل حول الوصيـة:
هل الوصية عقد تحتاج إلى إيجاب وقبول؟ عدم الدليل على اشتراط القبول مهما ردها الرد أحياناً من الموصى لهـ، وطليق الآية في ما صـلـي
 الصحيحة (r) إنها دليل إيقاع مشروط بعدم الردّ من الموصى له، فما لم تردّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: •1A. } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلية: •1A (Y) }
\end{aligned}
$$

كما رواه العباس بن عامر في الصحيح قال: سالته عن رجل أوصى بوصية فمات قبل أن الم يقضها ولم يترك عقبآ؟ قال : أطلب له وارئاً أو مولى نعمة فادنعها إليه، قلت: لم ألم له =

الوصية فهي ثابتة سواء أكانت خاصة أم لمجموعة(1) ولو كانت عقداً فكيف يبتغني وارث للمـوصى له وكيف يكتفي بقبول الوارث وليس مو طرف الوصية؟.

ولا فرق في عدم اشتراط القبول واشتراط عدم الرد بين الوصية العهلية والتمليكية، بل لا ريب أن العهدية ليست عقداً وإنما الشبهة والخام الخلاف في

التمليكية.
فما صدقت (االوصيةه تمت حسب طليق الآية وصريح أو ظاهر الرواية،
اللهم إلّا إذا ردّت.
ولا بلَّ في الوصية من الإرادة الطليقة بما يبرزها للوصي بحضور عدلين




 =
 وما رواه المشايخ الثلاتة في الصحيح عن محمد بن قي






 جاتز وإن ماتت الابنة بعدما نهي جاريتها (المصدر باب الوصية للوارت رقم ^).



وقد تكفي الإشارة الصـريحة اخطرارياٌ (r) بل وفي حالة الاختيار ما
 وصية مكتوبة كما الملفوظة، والمشار إليها وصية ولا دليل على اشتراط اللفظ وإن كان أصح، فهي - إذاً - أصح.

وأركان الوصية أربعة الموصي والموصى له والموصى إليه والموصى به، ولا بدّ للموصي من عدم السفه مهما كان بالغاً فتصح وصية غير البالغ الرشيد إذا كانت في حق (r) فإنها وصية بالمعروف تدل على صحتى الوصية بالمعروف.

سورة المائدة، الآيات: 1.7-1•1-1

 فاطمة

 وكذا نجعلت تشير برأسها نعم، لا تفصح بالكحلام نأجازا ذلك (التهذيب آخر كتاب العثق وموضع آخر ص ••ع).
أترل: ولكنها لا تدل إلآل على الإترار ولا فرق بينه ويين الوصية.

 (TVY: Y بثلث مالد في حق جازت وحيتي (الميلير
 $=$ أصاب موضع الوصية جازت (المصدر) .

وهـل تصح وصية القاتل نفسه إذا كانـت بعد قتله ولـمّا يـمـت؟ ظاهر إطلاق القرآلن : نعم، وصريح صحيحة(1) إنه لا ، والمرجع هو الكتاب فيما لم يقطع بصدوره تقييداً لإطلاق الكتابع.
بل وقد لا يقبل ذلك الإطلاق تقييداً حيث القدر المعلوم من وَحَنَّر

 واجب الوصية للواللدين والأقربين وهو أحوج من غيره في ذلك البر

الواجب؟.
وهل يجوز أن يرجع عن وصية عهدية أو تمليكية، أم يفصّل بينهما فلا يجوز في التمليكية ولا سيما إذا قبلها الموصى له لأنه خلاف العقد الواجب


 الوصية أن يملكها الموصي إيجاباً وسلباً كالوكالة.
=



 تكل نفسه متعمداً نهو في نار جهنم خالداً فيها، قيل له: أرأيت إن كان أوصى بوصيثن نم تتل تفسه؟

 سورة المائدة، الآية: 1 الان
سورة الإسراء، الآية: عץ.
منها ما رواه المشايخ الثلاثة عن عيد بن زرارة قال تد سمعت أبا مبد اله يقول: =

فهي من القرارات الجائزة، فلا تعارض بين آيات الوفاء بالعققود والعهود والروايات المجوزة لحلها أو تبديلها .

فالأشبه جواز تبديل الوصية، لا سيما وأن محط آية التبديل المنددة به هو غير الموصي نفسه.

ولكن هذا التبديل إذا كان جنفاً أو إنماً أم كان نقصاً أو نقضاً للوصية الصالحة للوالدين والأقربين لا يجوز .

فتبديل الوصية مبدئياً يجوز ولكنه في أمثال هذه الموارد المحظورة
بحجة الكتاب أو السُّنة لا يجوز .
وأما الموصى له فأحراه الوالدان والأقربون كما في آية الوصية وَكُتَبَ

 تشمل صـالح الوصية التي ليست جنفاً أو إثماً، وأحراها والها والوصية للوارت، وما بروى عنه هِ بالإرث حيث يرثه دون وصية، أم هي مطروحة بمخالفة القرآن.

وهل تصح الوصية للحمل؟ ظاهر إطلاقها نعم مهما كان تحقيقها بعد موت المورث وولادة الحمل .
=
 ويحدث في وصيته ما دام حياً، (المصلر ع ع) وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن البي عبد اله
(1) للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صسهة أو مرض) (أكاني V: YY). سورة البقرة، الآية: •1A
 الوصية للوارث مستفيضة كما استفاضت في الوصية لغير الوارث.

وإطلاق الوصية للأولاد هل يقتضي التسوية لمكان الإطلاق، أم ولِلَّّْكِ
 اللحياة، والأشبه هو الثاني لإطلاق الآية حيث تقيد إطلاق الوصية، فحتى إن
 بين اللذكر والأنتى لرجاحة شرعية، كمـا وقررت الوصية لسد الفراغ الاتات الاستينائية.

وهل يشترط في الوصي العدالة لأنها ولاية ربما هي على الصغغار كما
 والولاية لا تشترط فيها العدالة كما في ولاية الأب والجد، والألامانة أعم من العدالة، وعدم وجود نصّ على اشتراط العدالة في الوصي هو كالنص على
 مبيّنة لشرطها لو كانت.
 الوصاية قضية الشرط، أجل تشترط العدالة في شاهدي الوصية الونية بنص الآية، وحتى إذا لم يكونا منكم فآخران من غيركم.

وهل يجوز ردّ الوصية؟ ومتى؟ قد يقال نعم بصورة طليقة حيث الموصي لا يملك رضى الوصي، وتسلط الغير على المكلف خلاف الأصل اللهم إلّا بدليل

ولكنه يقال : لا، إلّا أن يخبر الموصي برده وله مجال الوصية إلى غيره كما في صحاح عدة(1) وإن لم تبلغه الوصية إلاّا بعد موت الموصي لم الم يكن




له ردها لأن مجال الوصية فائت ككل، اللهم إلّا إذا لم يستطع تطيق الوصية فيوكل غيره أم لا يستطيع فيها أمرأ حتى التوكيل .

وتصح وصية الموصي فيما أوصي به شرط الإذن فيها وإلا فلا تصح لا سيما إذا حصر الوصية في شخصهـ.
 الثلث(1) وأن يملكه الموصي عند تنفيذ الوصية وإن لم يملكه حين الوصيا الوصية كأن يوصي بثمر البستان لردح من الزمن، فكما يجوز بيع الثمر سلفاً كذلك وبأحرى الوصية به .

وتجوز الوصية بالزائد عن الثلث بإمضاء الورثة دون الصغار.


 مالياً زمن حياته، ولكنه انتقل بموته إلى واجب مالي.
 وكالحقوق الواجبة، أم مالي بدني كالحجج، أم بدني حال الحياة ومالي بالي بعده






 اله بالوصية، ومي رواية عمار الساباطي عن الصادي الروح إن أوصى به كله نهو جائز له (النقيه OYV ) ومكذا الرواية الواردة باختصامصها بما دون

كالصووم والصـلاة، وكذلك الواجبات المالية الحكمية كواجب الإنفاق على أهله وواجب الرزق على من حضر القسـمة، إذآ فكل الواجبات التي التي تتطلب المال بعد الموت مي مشمولة ل (ادينه كما الوصية تشمل صالح الوصية ككل .
 ينتقل إلى المالي ولم يكن قبله إلّا ديناً عملياّ، فلا يخرج مما ترا ترك إلّا وصية الّا
 المالي كالانفاقات الواجبة معينة وسواها .

ذلك ولكن وأَوْ دَّنٍِ تشمل بإطلاقها كلّ ما يصدلِ عليه أنه دين، سواء تحول بعد الموت بدين أم كان قبله، كما هو سواء أكان ديناً بشرياً أم إلهياً،
 الصـلاة والصوم أحرى - إذاً - أن يدخل في نطاق پأو دين" .

فكل الواجبات التي تتطلب بعد الموت مالاً هي داخلة في (ادين" مهما
 المالي، سواءً أكان مالياً قبل الموت أم انتقل بالموت إلى المات المالي حيث

يتطلب الأجر .

 عدة، ومنها - الذي قد يستننى من واجب الأداء - الدين في محرم والدائن عارف بذلك، والإقرار بدين وهو متهم في إقراره، فقد يخرج بتلك المضارة عن (دين") وأما سائر الدين فهي مشمولة لـ (ادين") قضية استغراق الإطلاق .



 واقعيأ قبل الموت كدية الدم، بل والذي يتحول إلى مالي بالموت كما تحول الدم إلى المال بعده، وهذا ليس من القياس وإنما هو تقريب سلبآ لاستغراب كون هذا الواجب داخلاً في (ادين" . هذا كله! ولكن في تحول مثل الصلاة والصوم من غير المالي أصلياً إلى دين ماللي نقد واضتح فاصح، إذ لا يتحول الدين غير المالي مالياً إلّا إذا وجب الاستئجار وهو أوّل الكلام.
إذاً فتبقى هذه الواجبات ديوناً على عواتق تاركيها، فلا تستثنى لانهها


مالية.

ذواتها .
نم وتارك الصلاة والصوم دون عذر مضار في دينه فلا يجب الاستئجار له دون وصية، تأمل .

ذلك! ولا إشـارة في الككتاب والسُّنة على وجوب قضـاء أمثـال هـذه
 الإيجاب وهذا كاف في عدم التأكد من دليل يفرض أداء أمثال هذه الديون.

فالأشبه عدم الوجوب فيها اللهم !إلّا بوصية غير زائدة عن الثلث
 للروايات القائلة بوجوبها على ولي الميت الأكبر، تأمل . ذلك، ولأن وأَوْ دَّنٍه ناظرة إلى ما بعد الموت فقد تشمل دين الصـلاة

والصوم مهما تحولتا إلى دين مالي بعد الموت كما يستأجر شخصاً لعمل ما شرط أن يستحق الأجرة بعد العمل فصادف موته قبل العمل فإنه دين لما بعد

فالأحوط الاستئجار لأميال هذه الديون غير المالية قبل الموت حيث لا تتجاوز عن الثلث، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

ومن الدين المضار اللدين الذي يدعيه أو يوصي به مضارة للوارث، فلا
يصغى إلى إقرار المضار ولا وصيته المضارة(1) (1)
فلا تمضي وصية ولا يمضي إقرار فيها مضارة أم مو متهم، لأنه إقرار
في حق الغير، حيث التركة مي حق الورثة.
واللدين غير مضـار هو الإقرار بدين غير تُابت، أم ثّابت في غير حق

 فلا يمضي دينه، وأما التعارض بينه وبين واجب الألدأداء فيما لا يلا يعلم الدائن فلتقدم أدلة الدين

فغير مضار عام من وجه بالنسبة للدين وفي مورد الاجتماع تقدم أدلة
 هكذا دين حتى لا تكون مضارة في البين
 الميت مرضياً فأهطه اللذي أوصى له


 ا'ترل: وذلك إذا لم تكن الوصية كالدين فيها مضارة على الوردة والالم تنفذ وصيتها أبداً.

الحبوة هي اختصاصات للميت كئياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه،
وهي - حسب مختلف الأخبار في عديدها - للولد الأكبر إن كان ويقضي عنه ما تركه من صـلاة أو صيام.

أو لا يصح تقييد آيات الميراث بالحبوة فإن (اما تركه تشملها كما شملت ما استتنوه عن ميراث الزوجات، ولا سيما إذا لم يملك إلّا الحبوة أم هي أكثر ما يملكه وهناك خـعاف وصغار.

وقد اختلفت الأخبار على ضـعفها في أنفسها في مقادير الحبوة بين (اسيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه||(1)

أم هي مع كتبه ورحله ورحلته وكسوته إلّا درعه( الْ أم سيفه وسلاحه
أم السيف والرحل والثياب تياب جلده(8) أم لا تلا

 ومي صصيح الربعي الآخر منه



ومي رواية أبي بصير منه
جلده (الفقيه باب نوادر المواريت ح 1).




 التي كان مليها ملم، إدخالاً لها في الكتب العلمبة.

فهي - إذاً - بين Y و و وع و و،، مما قد يدل على رجاحة الحبوة للولد الأكبر إن يرضى بها الورثة، أم تتساقط هذه الروايات في أنفسها إضافة إلى

مخالفة الكتاب.
وقد تكون الحبوة - إن كانت - بديلة عما فات عنه من صـلاة وصيام،
فلا حبوة إن لم تكن عليه فائتة، ومي له إن كانت عليه فائتة.
وهل يجب على الولد الأكبر قضاء الصلاة والصوم الفائتان عن الميت؟
 ولييه( () وهو أعم من ولده وسائر ورئته الذكور، وبعض النصوص مصرحن

بعدم الوجوب(r)



 ذلك فلم يضضه نم مرض فمات نعلى وليه أذ يضضي لانه تد مح فلم يتض ورجب مليه

 أيام أحد الولين وخمسة أيام الآخر؟ نوتع يتضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء اله

 يتصدق؟ قال: يتصدق فإنه أنفل (جوامر الكلام كتاب الصوم في وجوب التضاء على

 ولو آن الوصية فضلاّ عن الثيابة بلا وصية - كانت ترنع عبه الكتليف الثابت على عواتي المكلفين كانالالأنياء في يسر وراحة عن نكاليف الش كما مم في يسر وراحة في الحياة الدنيا .

وهـل تستـفـاد فرائض الـجـدود، نـم الأعـمـام والـعـمـات والأخـوال

 ولد الابن والبنت نصيبه للذكر مثل حظ الأنيّين، وللأعمام والعمات نصات نصيب الآباء وللأخوال والخالات والت نصيب الأمهات للذكر مثل حظ الأنثيين ففي ذكر أنصبة الطبقة الأولى وقسم من الثانية ذكر لكل الأنصبة حيث إن كلّ لا لاحق

يأخذ نصيب سابقه، مع رعاية الأقرب إلى الميت فالأقرب. فأولاد الابن يأخذون نصيبه وإن كان فيهم للذكر مئل حظ الأنتيين، وكذلك أولاد البنت، ولا نجد نقضـاً لهذه القاعدة إلّا في الأبوين فقد تزيد الأم على الأب وقد يزيد الأبب على الأم وقد يتساويان . تم التسوية بين مختلف الإخوة من الأب أو من الأم، حسب آية الكلاللة الأولى، ثم للذكر مئل حظ الأنثيين لمختلف الإخوة من الأبوين . وكضابطة عامة في حقل الميراث (إن كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي

يجبر به إلّا أن يكون وارت أقرب منه إلى الميت فيحجبه| (1)
وحصيلة البحث في حقل الميراث أن الأقربية الرحمية تحقق الأحقية في أمل الميراث، نم للذكر مئل حظ الأنيين إلّا في الإخوة من ألا أب أو أم
 والأولاد، وأولاد الأولاد يقومون مقام آباءهم إذا لم يبق أحد من الأولاد،



 بميرات قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه (الكافي V) :VV).

يأخذ نصيب من يتقرّب به، وإذا اجتمـع المتقرب بالأبوين مـع المتقرّب بأحدهما فلا يرث الثاني مع الأول، ويرث كلّ من الثاني مع زميله.

وضـابطة الأقربية الرحمية نابتة في كل" طبقات الميرات، فلا يرث اللدرجة الثانية في الطبقة الأولى مع وجود اللدرجة الأولى، كولد الولد مـع
 ولا يرث جـد الـجد مـع الأخ كـما لا يرث ولـد الأخ مـع الـجد، ولا يرث
 الأعمام والعمات والأخوال والخالات، لا ير الا ألا أحدهم من أحد الا العمودين مع أحدهم من العمودين، فأخو أبيك من أحد أبويه لا يرث الا مـع ألا أخي أبيك من أبويه وهكذا الأمر، ولا تستنى هذه الضـابطة الِّا في حقل الميراث أبداً مهما توفرت الروايات لنقضها أو نقصها فضهلاً عن الفتاوى.


 بأن الأقرب يمنع الأبعد، ومتضـارب الحديث معروض على القرآن فيرد ما
 أحدهما أو اتصالهما إليهما أو أحدهما على سواء.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساء، الآية: الآية: . } 7 \text {. } 7 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 علي

 لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرمن (المصلر A1 (1) . أقول: يعني وارث في طبقتهن لا كالزوجين حيث يرثان مع كل الطبقات، وصحيحة =

وإنما خرج الزوجان عن هذه الضابطة بنص القرآن، فلا يقدم أحدمما على قريب في الرحم أم بعيد.
وقاعدة الردّ بعد الفريضة ثابتة للوارث أياً كان بسبب أو نسب، فالألأقرب كما يأخذ نصييه المفروض كذلك يأخذ الباقي إن لم يكن وارث آخر .

وليس للزوجين ردّ ما دام هناك وارث من النسب، وإنما الردّ لهما فيما لا وارث من النسب، مهما كان الوارث ذا فرضين كما الزوجين. وإذا ورث اثنان لكلّ فرض غير الزوجين فالرد مقسم بينهما بحساب نصيبه، وكل ذلك قضية الأولوية والأقربية والأحقية في الميراث، المستفادة كضابطة ثابتة من القرآن
 للميت بنات ولا وارث فيرهن وينات الابن يتمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولئلد ولا ولا وارث فيرهن (المصدر).




 ولا دور لعموم المتزلة أن ولد الولد يقوم مقام الولد فإنه هيخصص بها إنا لم يكن وارث أقرب منهم بنص القرآن.






 الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم ومن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بن الـو البن البنت.
















شوط من أشواط التربية الإسلامية في هذه السورة بعدما مضت، تنظيماً لـياة المسلم على النظافة والنزاهة من رواسب الفحشاء من الجاهلية الجهلاء، وتأديباً للعناصر الملوثة التي تقارفها من الرجال والنساء، مع فتح

السبيل حاضـراً ومستقبلاً للخروج عن تبعة الفحشاء، وعضـلاً للنساء عن بعض حقوقهن إن أتين بالفحشاء، وإيفاءها لهن إن لم يأتين .
والآيتان الأوليان هـما أولى ما نزلـت في حدّ الفـاحشة زناً ولواطاً




ذلك وإن كانت الفاحشة تعم هذه الثلاث إلى سائر المعاصي الفاحشة
 نساء ورجالاً ردف بعض هي الفاحشّ الْ الجنسية في ثالوئها النجسة الننحسة،

دون عموم الفاحشة ولا خصوص الزنا إذ لم يأت باسمها .
 واختصاصـها بفاحشة الزنا غير وارد مهما كانت هي السابقة إلى بعض

 تلوط ولا يلاط بها، فإن إتيانها من دبرها لغير حليلها زنا كإتيانها من قبلها .

فلا تعني إتيانهن الفاحشة إلّا الزنا والمساحقة، والرواية المفسرة لها


(1) سورة النمل، الآلية: عالآية: عץ.

 دون (احتى يتن").

ولكن لا نرى فرقاً أدبياً بين الصيغتين إلّا بفارق المضي والاستقبال،
 منذ نزول الآية ولا يشمل ماضي الفاحشة.

 تم من المستبعد جداً في التنظيم التربوي الإسلامي ألا تقرر مضايقة على الزانية إلّا إذا تكررت منها الفاحشة.
 إتيانها، حيث النهي عن المنكر لا يتوقف نظرة تكرر المنكر، والإيذاء مو المرحلة الأخيرة من النهي عن المنكر آياً كان.

و"امن نسائكـم" دون أزواجكـم تعم النساء المسلـمات ككل، سواء أزواجكم وسواهن ممن يأتين الفاحشة وكما تعم الأبكار إلى الثيبات، المدخول بهن وغيرهن، الدائمات والمنقطعات، دون اختصـاص بذاتوات
 تعني (نسائكم" في آيات أخرى آزواجكم"(1) بقرائن قاطعة غير موجودة هنا،
 حيث المظامرة والدخول يختصان بالأزواج دون الأفارب.
 ك 5 لا تعني من النساء المضافة إلى الرجال خصوص الأزواج وواحدة منها منت خصوص

لم يصح حملها على أزواجكم هنا دون قرينة، وقد عنيت البنات منهن أحياناً أم وسواهن مع الأزواج أو سواهن .

وقد تعم (نسائكم"| غير المسلمات أيضاً فإن اختصاص (\$كم") بالمسلمين الذكور ليس ليختص النساء المضافة إليهم بالمسلمات، فقد تعمهن إلى


 الفاحشة بالبينة، فلا ملاعنة - إذاً - بالنسبة للأزواج هنا ولا مائة جلدة في
 النور وكما قررت فيها الملاعنة بالنسبة للأزواج، مما يؤكد نزول النور بعد
 - ${ }^{(r)}{ }^{\text {(r\&m }}$

وترى الإمساك في البيوت سياجاً على الفاحشة يختص - فقط - بيبوت الفاحشة بشهادة أربعة منكم، وأما الزوج الثشاهد لفاحشة زوج على استشهاد الشهود، عليه أن يصبر على فاحشتها وليس له إمساكها؟ لأن إمساك الزوجة في البيت إعلان صـارخ بثبوت الفاحشة وهي غير


 والسبيل الني قال اله

 أترل: يعني لما نزلت سورة النور بعدها .

 الزوج أم غيره.
و"اكمه" في (نسائكمه" تعني مـع الأزواج وسائر الأولياء حكام الشُرع وسائر المسلمين الذين يشهلدون عملية الفاحشة، فلا تكفي المشاهدة - فقط


فكما لا يكفي العلم بالفاحشة لإثبات الحدّ لغير الحاكم الشرعي،
 بشموله له لأنه من مدراء الشرع والمخاطبين المسؤولين الخصصوص بين عامة الحم المسلمين في السياسات الإسلامية كما في سواها . ومما يشهد لشـمول (انساءكمه" غير أزواجكـم، إن الاستشههاد على
 من النساء ولنٌ اختص هنا بهن فليس الجلد سبيلاً موعودة لهن فإنه الرجم غير المذكور في القرآن ومو سبيل عليهن لا لهن، وليس ليختص الـيل السبيل
 المعني من "اسبيلاً" .
ذلك، وأما إذا عمت هنساءكمبه غير الأزواج فسبيلاّ قد تعم مبيلث السبيل مهما كان البعض عليهن كالرجم، فـ (للهن) تغليب للأكثر مصداقاً على الأقل .

ذلك، ويأتين هنا ويأتيان في التالية يخص الحدّ إيذاء وسواه بحالة
 إكراهآ، ليس عليه أي حدّ أو إيذاء حيث النص هنا يخص حالة الاختيار



هذا، وقد لا تشمل (يأتين" مورد التوافق على الفحشاء دون إرادة مستقلة، ولكنه إتيان إذ لا يختص بمورد الاستقلال، مهـما اختلفت الفحشاء عصياناً وإيذاء حسب اختلاف الفاعليات في تحقيقها قضية العدل في القضية.
 ضئيلاً قليلاً حيث المستفاد من پيأتين" هو أهل الاختيار دون تمامه وكماله.

 منضسمات فضلاً عن المنفردات، كما لا تكفي شهادة غير المسلمين.


 والأولوية القطعية في الحفاظ على العفاف بالنسبة للأموال دليل ألاّلا

 ولا نسخ فيما نعرف، وليست اللُّنة بمستأهلة لنسخ القرآن على أية حال .



$$
\begin{align*}
& \text { سورة النور، الآية: تr }  \tag{1}\\
& \text { MAY: Mورة البقرة، الآلاية }
\end{align*}
$$

عند الحاكم الشرعي، ولا تعني إلّا إذا كانت هناك شهود فـو في علم المدعي
 الناس فعليه أن يستشهد آخرين حتى تكمل الشهادة، فلا تعني - فاستشهلورا
 يشهدوا فيحملهم على تحمل الشهادة الواجبة كما يتحملها هو .
والذي يعلم قد يعلم دون شهادته نفسه أو بشهادته نفسه، وهما معنيان



استشهاد - بطبيعة الحال - إلّا فيما يعلم المدعي أن هناك شهوداً .
فليس لمن لا يعلم الفاحشة استشهاد ولا ادعاء، ولا لمن يعلم الفاحشة ولا يعلم أن مناك شهوداً أن يستشهـد فإن ذلك أما اختا اختلاق للشُهود أم تجسّس عمن يحتمل أنهم شهود.
فحين يتبين لمسلم - حاكماً وسواه - أن فلانة أتت بالفاحشة وإن إن هناك



ولأن تلقي الشهادة في الفاحشة واجبة على من يتمكن منه، لغرض إلقاء

 شاهدلآ وسواه واجب عليه كما عليه استشهاد الحضور في عملية الفاحشة ولمّا يشهدوا، فعلى المستشهد بهم الحضور لأداء الشهادة، فإن واجب الحب الاستشها على العالم بالفاحشة يتتضي واجب التقبول من الشهداء وإلاّلا لكان تكليفاً بما لا يتمكن من تحقيقه لو لم يجب قبول الشهادة من المستشهل بهم.

وكيف لا يجب قبول الشهادة في الفاحشة وهو واجب في الدين وَورَّلا




المساحقة أن تكون من النساء أنفسهن؟.
إن كل" شهادة تناسب الفاحشة المشهود عليها، ففي اللواط والزنا ليست
 بأس أن تقيد السُّنة الشهادة في فاحشة المساحقة، لا سيما وإنها أخفى

مصاديق الفاحشة.
ولكن لـم تثبت في الشُّنة نوعية الشهادة للمساحقة، فالمرجع مو طليق
الآية.
إذاً فلا تثبت مثلث الفاحشة إلاّا بأربعة منكم، وتلقي فاحشة المساحقة كما الزنا لا ينافي شهادة الرجالا الو وخوض الرجا الرجال في أمثال هذه الميادين أبعد عن الكذب وأقرب إلى العفاف.
ولولا نصّ القرآن في انضـمام شهـادة امرأتين برجل في الدين لكـان الأصل فيه أيضاً شهادة الرجال، فلا تقبل شهادة النساء إلّا فيما لا يعلم إلّا من قبلهن كالعذرة والحمل والطهارة وسواهها . ذلك! إضافة إلى أن تحمّل الشهادة في الفاحشة للنساء هو نفسه قد يعد من الفاحشة - اللهم إلاّل في المساحقة - فلا تقبل شهادة النساء في الزنا واللواط.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآيتان: YAY، MAY (1) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلية: •1\& (Y) }
\end{aligned}
$$

MI - 10 سورة النساء، الآيات
وهل تشترط العدالة في (أربعةل) كما هي مشروطة في شاهدي الطلاق؟



ولكن كيف تصح شهادة الفساق على الفاحشة وهذه الشهادة فاحشة لا تتبت
بها فاحشة.
重




 لاستحالت تلك الشهادة، وتلقيّها ليس إلّا أمرأ عابرآ للعابرين على محضر اللفاحشة، فإن عبور العدول على الفاحشة البينة قلة وإن عبروا فتلقيهم قلة الِا
 تم ونفس هذه الفاحشة قلة قليلة، فلا تثبت - إذاً - فاحشة بهذ الِّه المضا في الششهود أن يكونوا عـدولاً، فإنـما يكتفى بوناقتهـمه، أو عـدم تبين

الفسق فيهم .
 حدود اله عليهن، أو الشهود الأخر ثلاثة إن كان الرامي من الشاهدين، وإلا فأربعة إن لم يكن وإنما علم من طرق أخرى.
(1) سورة البقرة، الآية: YAY (Y)
(Y) سورة الحجرات، الآلية: 7 (YA
 أهليهن، فالممسك لهن هو البيت الأنسب الأحق لهن، الأحفظ لعفافهن والأضبط عن تفلتهن .

والمأمور بالإمساك ككل هو الحاكم الشرعي مهما كان هو المستشهد أم
 شـاهداً من الأربعة، نم المنفذ لذلك الإمساك هـم الأزواج والأهلون، أم والرقابة عليهن من الحكام.

وذلك الإمساك لهن سياج صارم لا مرد له، حيث التعرض للفاحشة في قبيل النساء لا مجال له عادياً إلاّلا الخروج عن بيوتهن، فأسلم السبل وأسبلها لصدهن عن إتيان الفاحشة - قبل سائر السبل - هو الإمساك في البيوت، نفياً عن مخالطتهن بالمجتمع حفاظاً عليها وعليهم وبالتالي سلباً عن زواجهن إن لم يكن لهن أزواج، فتركا - إذاً - لكل النشاطات التي تستلزم الخروج عن البيوت.

وأما الرجال فليس إمساكهم في البيوت أو السجون سبيلاً لهم صـالحة
 فلا بدّ لهم من سبيل أخرى كالإيذاء المذكور في الآية التالية.

ذلك! وفي تحرير الفاحشات في المجتمع الإسلامي الطاهر تغرير للمحصنات بشذوذاتهن جنسياّ، وفسح لـمجال الفحشاء للرجال، اللّهم إلّا بسبيل أخرى هي سياج آخر عن ذلك الشذوذ.
 الموت هو أخذه إياهن عن أحل الحياة، فلا يعني التوفي الموت كما يعنيه



 ولصدهن عن الفاحشة أكمل، فلا تعني - إذاً - سبيلاً عليهن أعضل وعذاباً كالرجم أشكل .

فهذه التلحيقة تبشيرة لهن بسبيل أخرى مهما كانت وحيدة أو عديدة،

 طليق الإيذاء بالنسبة للزانين، اللهم إلّا من لم تثبت عليه الفاحشة، فالإيذاء
 عن الفاحشة.

ومنها توبتهن عن الفاحشة قبل الإمساك في البيوت آم ضـمنه ؤفَإِن

 حتى آخر العهد المدني، إذاً فقد لا تعني التوبة من السبيل فيما عنته السبيل،
 لتعم الآتية بالفاحشة المحدد لها الحدّ كما هنا إلّا بهذه التصريحة.
ذلك! وأما الرجم الخاص بحالة الإحصـان فليس لهن سبيلاّ بل هو عليهن، حيث السبيل لهن بعد حكم إمساكهن في البيوت هي السبيل

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: عY }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النور، الآية: Y } \tag{r}
\end{align*}
$$

الصالحة الأسهل من الإمساك، كالتوبة للتائبة والحدّ لغير التائبة، أو التائبة بعد القدرة عليها فإنه توبة من بعيد.

فالقصد من السبيل لهن هنا هو التوبة المقبولة والحد المذكور في النور، والرجم غير مقصود بهذه السبيل مهما نبت بالُُّنة على المـحصصنين

 والمحصنات، وليست (للهن") تشمل الرجم، فإنما نبت باليُّنة.
وترى كيف يكون الجلد لهن سبيلاً وسبيل التوبة قبل نزول الجلد أسهل من إمساكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، فحين تتوب بعد الإمساك يخلى عنها؟.
 مجموعها (للهن" مهما كان البعض منها في البعض من حالاتهن عليهن.

فحين تتوب ضـمن إمساكها فهي سبيل لها، وحين لا تتوب حتى آخر

 لصـالحهن مهمـا كان موجعاً، فلا يحكم الها بحد على أي حد إلّا لصـالح الطالحين أن يرجعوا عن غيهم ويتخلصوا عن عيّهم، أم تخفيفاً عن عذابهم بعد الموت.
 لمكان التذكير في (الللذانه؟ ولا يختص ضـمير الـغائب بالللواط، بل
 بعد حد الزناة كأن لا حدّ عليهم وهم أغوى فاحشة وأقوى فاعلية في الزنا

ولا بالآتين الفاحشة زناً ولواطاً من الرجال قضية طليق الاستخدام في
 ومفعولاّ، كاللوطيين والزانيين والمساحقتين حيث المقطوع به هنا اليان استخدام


 غيرهن يؤىى حسب ما يراه الحاكم صالحاً لإمساكه عن الفاحشة.

فاللاتي يأتين الفاحشة ولم تكن عليهن شهداء منكم فلا تخليد في بيوتهن، إلآلا إيذاء لهن وسياجاً عليهن تقليلاً من خروجهن ورقابة مدخلاً ومخرجاً .

نم الزاني واللانط والملوط به يؤذون تأديباً إذا نبتـت عليهـم الفاحشة
 وطبيعة الحال قاضية بالفرق بين الإيذاءين كالفرق بين دركات الفاحشة في حدودها

وقد تبت بآيات اللواط حدّ القتل فعله هو المعني بإيذاء اللوطيين إن

 وشهادة النساء في الفواحش الجنسية ممنوعة إطلاقاً فإن تلقيها واجب
 الفاحشة.
 ِمْنحِّمَّهُ بإطلاق لها كالنص تمنع عن شهادتهن فيها كما في اللواط

والزنا، فحد المساحقة وشهادتها مع الزنا متمانالان(1) وقد تلمح له هاَّو
 اعتباراً بأن التخلف الأنئوي زنا على أية حال وكما وطئهن من الدبر زنا،

وقد جعل الهُ جوَّنَّهِ :

 كلّاتي يأتين الفاحشة قد يكفي دلالة ظاهرة على ذلك الشمول.

ذلك، وماذا نسخت آيات النور من هذه الآية؟ إنها نسخت - فقط حدّ الإمساك في البيوت بحق الفاحشات حداً، وبحق الفاحشين إيذاء طليقاً بعد إقامة البينة، فالإيذاء بثبوت دون بيّنة غير منسوخ بآية النور، كما آن

 حكم عليهن محلد حتى تأتي سبيل أخرى وقد أتت. (1) ومما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم تال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الل

 تخبرونا بها؟
فقالوا : امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فرتعت على جارية بكر فساحن






 والتهنيب بسند آخر في حـورد السحق رقم (£) من عمرو بن عثمان.

M - 10 - 10
تم الإيذاء يقدر بقدر الفاحشة كماً وكيفآ، كما يقدر بقدر الانتهاء عنها، ابتداء باللسان وانتهاء بالضرب كما في باب النهي عن المنكر ككل، فلا يؤذى بالضـرب من ينتهي بالللوم، ولا يكتفي باللوم من لا ينتهي إلا بالّا بالضرب، وليس الإيذاء - فقط - نهياً عن استمرارية الفاحشة، بل هو هو حد ونهي، فإن تابب وأصلح فلا إيذاء مهما كانت التوبة قبل الإيذاء حيث يزول

 وبعدها، فقد يتوبان عما سلف دونما تصـميم على تركها بعدلـ ألما أم يتوبان
 الممصلحة مهما كانت صـالحة في نفسها بقلدرها، وطليق (أصلحانها يعمـم الإصلاح ما أمكن فيما أفسدا ولا يكلف اله نفساً إلّا وسعها .

 إذا كانت التوبة قبل الشهادة .

 على التوابين، رحيماً بالمسترحمين . وفي ذلك الإعراض سلبية الإيذاء وإيجابية الإصلاح، فكما التوبة منهن إعراض عن الفاحشة والإصـلاح تطهير لهن عن مخلفاتها، كذلك على

 إذ كما أنه هو الذي شرع العقوبة كذلك هو الذي آمر بالكف عند التوبة

الفرفان في تفسير القرآن/ الجزء السادس



يكونوا فيما بينهم متسامحين ما وجدوا لها سبيلاً .
ليس ذلك تسامـحاً عن الجريمة ورحمة بعـمال الفحشاه، وإنما هو
سماحة ورحمة بالتائبين المصلحين، دون أي تذكير وتعيير بسابق فحشائهم، بل مساعدة لهم على استئناف حياة جديدة طيبة نظيفة تناسياً عما سلف، فإن ذكر الذنب يحمل المذنب على النكسة والركسة وعلهما الأنكس والأركس من الأولى.
وهكذا يواجه الإسلام الجاهلية في كل" أبعادها، طبيباّ دواراً بطبه، يضع الدواه حيث الحاجة إليه، ولا سيما أمام الفوضى الجنسية والانطلاق البهيمي اللذين يعتبران في الجاهلية الحاضرة والغابرة مظهراً من مظاهر الحرية الشخصية لا يقف في وجهها - على حدّ زعمهـم - إلّا كلّ متعنت

متزمت! .
فكما المجتمعات الجاهلية تتعاون بكل أجهزتها على تحطيم الحواجز الأخلاقية، فعلى المـجتمعات الإنسانية تحطيم الجاهمليات بكل صـورها وسيرها، وتقديم الإصـلاحات بكل وسائلها وحصائلها .

حصيلة البحث حول آيتي الفاحشة:
 النسخ هو إزالة حكم عن بكرته أو توسعة فيه أو تضييق بعد العمل به وموقف

آية النور ليس إلّا التبين •
كما النسخ في سائر موارده ليس إزالة لحكم كيفما كان، فإنما هو تبيين أمد الـحكـم السـابق الـني لـم يـخلـد بـخلد أن لـه أمدآ، حيث الأحكـام

الإسلامية كما الإسلام مخلدة حتى آخر زمن التكليف، فما النسخ إلّا بياناً أن للحكم السابق أمداً وقد انتهى .


 الغائب المؤنث راجع إلى الفاحشة المعنية منها الزنا والمساحقة .

المطلع على الفاحشة عليه أن يستشهد أربعة وشاهدها ثلائة، سواء أكان هو الحاكم الشُرعي أم سواه، والاستشهاد يعم محضر الفاحشة العلعلنية بالفعل فإن على الشاهد أن يستكمل الشهادة بحمل الآخرين مثله على تحمل الشهادة، أم الشهادة الكاملة الحاصلة من ذي قبل، فعلى كلّ من الشهود آن يستحث الباقين لإلقاء الشهادة، كما على العالم غير الشاهد أن يستشهد الشهود الأربع لإلقائها .
 فإن نبتت بأربعة منكم فإيذاء في اللواط وبالنسبة للزاني أكثر مما لم تثبت بهم، حيث الثابتة بشهود فاحشة ذات بعلين أبعدهما التجاهر الهاتك للعفة العامة بين المسلمين، وإن لم تثبت بهم فإيذاء دون ذلك وليس - فقط - نهياً عن المنكر حيث الإيذاء هو الشوط الأخير منه وليس حكمه الحاكم ككل . ولم تنسخ آية النور إلّا شاكلة الحدّ في الفاحشـات وحدّ الإيذاء في الزاني وأما قبل الثبوت بأربعة منكم فحكم الإيذاء باق كما كان .

وقد تلمـح پإإن تابواها أن الإيذاء معنيّ بالتوبة المصلـحة، فإن تابا
 إلاّلا أن تثبت بالثشهود فمائة جلدة كما في آية النور.

فكل من رأى فاحشة من الثلاث عليه أن يستشهد مع إيذاء صـاحبها، فإن شهدت الأربع فمائة جلدة، وإلا فالإيذاء مـمن يرى دون النهي عن المنكر فقط.

ولا يشمل الإيذاء القتل، بل ولا الكسر والجرح، إنما مو تضييق على
فاعل الفاحشة ليرتدع.
 سواه، فلا يجوز قتلهما إطلاقاً للناظر، فإنما الإيذاء إن لم تكن شهود نم اللعان من الزوج كما فصلناه في آيات النور.

 وبعدها لغاية التوبة والإصـلاح قدر ما يكفي لتحصيلهمها، اللهم اللّا الثابتة بالشهادة فإنها تزيد إيذاء وهو على عاتق الحكام الشرعيين


 أساء، ومن اله الرجوع على العبد بسابق رحمته وسابغها بقبول توبته، وتوبة


والتوبة فيما يرجع إلى الشه هي مئلثة الزوايا، من مفروضة على اله بما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الثوبة، الآية: MA } 11 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة المائدة، الآية: ra. }
\end{aligned}
$$


 فالعبد قد يعمل السوء بجهالة وغلبة الشهوة والشقوة وضعف القدرة في الاستقامة نم يتوبب من قريب دونما تسويف، فالتوبة عليه هي المفروضة علم




نصوص ثنلائة يكتب الله فيها على نفسه الرحمة التوبة - ويعد - على تائيين من عباده الخصوص، دونما حول عنها ولا تحويل . ولا يعني الفرض على الله ما يعنيه على المكلفين، فإنه فيهم يخلّف وجوب التوبة، أو استحقاق اللم والعقوبة، وفي الله يخلّف خلاف العدل تخلّفاً عن الوعد، وذلك قضية أنه هو الذي كتب على نفسه رحمة التوبة لا سواه، حتى يكون في تركها كمن سواه .



عَكَابًا آلِيمًا

 تُبْتُ أَلّْنَهُ لا أنه تاب، فلو تاب مهما كانت عند رؤية البأس فعسى اله أن


فقولة التوبة والإيمان عند الموت وعند رئية البأس لا تنفع، اللهم إلّا







 كفرعون لما أدركه الغرق.

ذلك، وأما العوان بينهما: بين توبة مفروضة على الش ومرفوضة، فإن



 والموت، فقد يتوب الش عليهم وقد لا يتوب، وكما تتتضيه الرحمة والعدالة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة يونس، الآية: 9 } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) } \\
& \text { (0) سورة الأنعام، الآية: 101. }
\end{aligned}
$$

 عَلَّهِمَّعَ(1) وذلك حين يتوب المنافق من بعيد ولا سيما عند الموت وعند

رؤية البأس .
 على الهه ولا له للآخرين، نم تكون التوبة له - لا مفروضة عليه ولا مرفوضة


 سوء عامد فعوان بينهما، أم تاب من قريب عن سوء بجهالة فمفروض على



(8)

والجهالة التي تقرض التوبة على الله ليست هي الجهل بحكم اله قصوراً
 العصيان مع الجهل بالحكم أو الموضوع ليس عصياناً مهما كان مقصرأ آل في جهله، حيث الجهل هنا هو العصيان لا العمل الجاهله الهِل واكل ذنب عمله


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأحزاب، الآية: Y\&. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المائدة، الآلية: بوه }  \tag{Y}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: 1.7 }  \tag{r}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: ع•1.1. } \tag{£}
\end{align*}
$$


 الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الشا

فليست هي الجهالة بل هي الحماقة على علم بالسوء، أن غلبت عليه شقوته وشهوته دونما تهتك لساحة الربوبية، ولا تعمد عصيان، فلـي

قريب لما خمدت نيران شهوته وزال غبارها عن وجه إيمانه ندماناً أسفاً. وأما المسوف للتوبة فهو العامد، أو المستغل شطراً من حياته للسوء رجاء التوبة قبل الموت أم بعد ردح يقضي فيه وطره. والجههالة على علم اثنتـان أخراهمـا أن يجهل عقاب الله ويتجاهـل حضوره وحكمه كسنة في حياته بقليل أو كثير، واللجهالة في الآية هي الأولى، دون العامة التي هي لزام كلّ عصيان أيآ كان.

 وأضرابها تعني الجهلالة على علم دون طليق الجهل حكماً أو موضوعاً،

وإنما جهالة بحضرة الربوبية غفلة عنها وتساهلاً .
فالأصل في حقل التوبة هو الإيمان والاعتراف بالذنب والندم عليه:


 تم التوبة من الله واجبة أم مرجوة - مشروطة بشروط عدة، لا توبة


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: بץ. } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الثوبة، الآلية: 1.9. }
\end{aligned}
$$



 في التوبة الصالحة هو الذي يرجع فيه التائب إلى حالته الشخحصية والجماعية قبل العصيان، إصـلاحاً خارجياً بعد إصـلاح داخلي وهو يختلـف حـلف حسب اختلاف حقول العصيان وإبعاده بآثاره وأبعاده .

فالذي ضـل وأضـل آخرين ليست توبته - فقط - إصـلاح نفسه، بل
 عليه، كانت هذه توبة من الله ظالمة بحق اللا علم الإضهلال نقد توجد للتوبة عنه سبيل دون ذلك، كأن يعمل من الصـالحات وهو لا يسطع على رضى المظلوم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم قضية رحمته الواسعة، ما لم يناف العدل، فقد كتب على نفسه العدل كما كتب على نفسه الرحمة.

ذلك، وأما التوبة عما عصى اله، بينه وبين الله، دونما تعلّ على عباد الله، فقد يكفي في توبته إلى الهُ واقعها النّصوح مهما كان عند الموت،


فإنما التوبة الواجبة على اله إلى عبده هي في سيئة عن جهالة تم توبة من قريب، دون فصل أم بفصل قريب غير غريب لكيلا يعد من المصرين

$$
\begin{align*}
& \text { مورة التحريم، الآية: A. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الفرقان، الآية: •V. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة التوبة، الآية: 1-1.1. } \tag{r}
\end{align*}
$$

 (1)

والقول إنه لن تقبل التوبة عند الموت لأنها رجوع إلى عبودية وليست إلّا في حياة التكليف الراحلة عند الـموت، مردود بأن أهل التوبة مو
 التصميم إن كان، نم والرجوع إلى العبودية لا واقع لـه للتائب عن الكفر
 عبودية، وواقع العبودية بعد التوبة للذي عاش كافراً ليس رجوعاً إلى العبودية بل هو رجوع إلى الله، الصادق فيه وفيمن يتوب إلى الله عند الموت.

ذلك، فأمل التوبة - إذآ - مقبول مهما لم يسطع التائب على شروط
 غير منجبرة، تم وفيها أيضاً يخفف عنه بالنسبة لحق الله مهما ظل عليه حق

الناس
فواقع التوبة مقبول على أية حال بالنسبة لساحة الربوبية، محتوماً أم
 الأخرى للعصيان - أيآ كان - قد تغفر وقد لا تغفر، والمغفرة مي الأصل



سورة التحريم، الآلتية: الآية: Y•1.
 إبليس لما رأى آدم أجوف قال: : وعزتك لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح فقال الش تبارك ونعالى:

يغرغرل|(1) والتفصيل بين الجاهل والعالم في قبول التوبة(٪) خلاف الآية إلّا أن يؤوّل إلى صعوبة قبولها عن العالم .


 فقالة التوبة دون حالتها عند الموت، وواقعها بعد الموت، هي مرفوضة مرضوخة، وواقع التوبة بين مفروض التبول ومرجوه كما فصلناه على ضوء

المصلر - أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه واليهيهي في الشعب
 سمعت رسول اله (اله إلا تبل الش توبته. وني أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم واليهفي في الشعب عن ابن عمر وتال : من تاب قبل موته


 الموت ومورد الرواية واقعها .
 قال : إإن الها يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجباب قيل وما وتوع الحجباب؟ قال: تخرج النفس ومي مشركة
وني نهج البلافة عن الإمام علي الرَّكَئُ . . .
(Y) نور الثقلين 1:



$$
\begin{align*}
& \text { أتول: والآية تنفي واجب التوبة لا مرجوما . } \tag{£}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المؤمنون، الآية: •1. } \tag{r}
\end{align*}
$$

فقد تسد باب التوبة إن سوفت حتى الموت فقال إني تبت الآلن، أم تاب خوفة من المـوت أم تاب بعد الموت، ثالوث التوبة التوبة غير المقعبولة أبداً (افاعملوا وأنتم في البقاء نفسه والصحف منشورة والتوبة مبسوطة والمدبر يدعى، والمسيء يرجى قبل أن يجمد العمل وينقطع المهل وتنقضي المدة




(ألْنِّسَاَ يورتن جاهلياً أو شرعياً، ومن إرث النساء المحطور هنا مو إرث ذواتهن

 كرهت، أم لا ينكحها حين لا يرغب إليها أم لا يسمح له كأمّ ولكنه يعضلها
(1) نهج البلاذة عن الإمام علي
 ابنة معن بن عامم أبي الأوس كانت عند أبي قي


 صضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان مذا في الجا فيان الجاملية.
 لكڭز. .. .
 عن ذلك.

عن الزواج حتى تموت ويرنها، أو تنكح ويأخذ من حقها(1) وهذا إرت مالها

 يرث من زوجها المطلقة الميتة الـخلية عن زوج آخر ، سناداً إلى الزو جية
 الإرت لغوياً هو انتقال قنية إليك عن غيرك دون دون عقد ولا ما يا يجري مجراه الا



 أوتين فدية منهن لكي يتخلصن عن عبء الزواج وأسره ويسرّحن .
فإرث النساء كرهاً محظور على أية حال، ثم إرث ذواتهن إذا كن نساء



نكاحهن وهو أشد حظراً.
تم العضل محظور كضابطة، أن تعضل زوجتك تضييقاً عليها في حياة
الزوجية لتفتدي هي ببغض ما آتتها، أم عضلها عن الزو أن

(1) أبو الجارود عن أبي جعفر ئِ


شيئاً وإن شاء زوجها وأخذ صداتها
 حاجة لل إليها ويتظر موتها حتى يرنها نهـى اله عن ذلك.
 طلقوهن وسوامهم، وعن ا"ن يعضلن عن الزواج الآخر لتذهبوا ببعض مـا

ذلك، وإنما يستثنى الذهاب ببعض ما أوتين - مطلقات وسواهن - حين
 فداء لتطليقهن كما في طلاق الخلع والمباراة لمكان الكراهيّة، ولكن الكراهيّة
 الجانبين، وفي الخلع من جانب الزوجة، والكراهية فيهما أعم مما كانت عن الْا
 لأخذ البعض مما أوتين - لا كله - حين يأتين بفاحشة مبنية. إذاً فلا يختص طلاق الخلع والمبارأة بكراهتها أم كراهتهما، بل وإتيانها بفاحشة مبنية مما تخلعها مهما لم تشمله كل" أحكام الخلع والمبارأة. وعل" ذلك السـماح يعم ما قبل الطلاق وبعده حيث العضل بعمهما، ،
 عليها، أم عضلها عن الزواج الآخر حتى يأخذ بعض ما آتاها بديلاً عما أتت من فاحشة مبنية.

وترى ما هي „فاحشة مبنية؟؟ قد تعني المعصية الفاحشة(؟) المتجاوزة حدها في حقل الزوجية، سواء أكانت فاحشة الجنس أم خلقية أم عقيدية،
 الفاحشة ومو المروي عن أبي جعفر

فهي على أية حال فاحشة ليس ليصبر عليها الزوج استمرارية للحياة
 للمقام معها مدى الحياة، ولم بكن سبب الفصل إلهية، فلتفتد ببعض ما أوتيت كما سلبت بعض حقه بفاحتّها .
 فالفاحشة البينة بالبينة أو الوؤية هي التي تسمح لما سمحت إذا كانت ميينة. فكما الفاحشة المزعومة دون إثبات لا تسمح بأخذ البعض مما أوتين كذلك الثابتة غير المييّنة.

فالفاحشة غير المبينة وهي المتفلتة عنها دون إصرار عليها - اللّهم إلّا
 الفصل العاضل والعضل الفاصل.

 فلو أريد الصداق لقيل بعیض صدقاتهن فجملة المستفاد من الآيتين هي الحظر عن إرث النساء كرهاً في كلّ
 يتزوجها فضهلا عن الأبناء للأمهات أم لأزواج الآباء، ومن إرت أر أموالهـن بزواج وغير زواج، إلّا إذا كانت زواجاً دون كرا كره ونا وبقاء في الزا كره، وأما إذا تزوجها دورا دون رغبة فيها إلاّلا في مالها حيا حياةٍ ومماتآل، فليست
 الزواج إلاّا أن تموت فيرث مالها ، دورا دون أن يعطيها حقها المفروض في حقل الزواج

تم ولا يجوز عضل النساء على أية حال، ولا سيما بغية الأخذ مما

 تبوت الفاحشة ببينة، وإلا فعضل الإيذاء حتى ينتهين، أم عضل العشرة تضييقاً عليهن حتى يرجعهن بعض ما أوتين إلى بعولتهن إذ ضيعن عليهم المقام معهن -

فالعضل بغير فاحشَ مبينة محظور، سواء في حقل الزواج أن يضيق عليها لتفتدي ويطلقها، أم لتبقى عنده، أم يضيق عليها بعد طلاقها، أياً كان


فإن أتين بفاحشة الزنا دون توبة فهي أبين فاحشة مبينة ولا يجوز الإبقاء عليهن، اللّهم إلّا عضـلا ليردن بعض مـا أخذن فيطلقن، نم اينّ يجوز الإبقاء عليهن في سائر الفاحشة اللهم إلّا ما يفسد جو العائلة فتفسد الناشئة،

وسماح الأخذ بيعض ما أوتين مخصوص بفاحشة مبينة لا سواها
 أزواجاً دون عضل إياهن ولا أخذ من حقوقهن إلّا في طيبة من أنفسهن وأًا
 طلاق الخلع أو المبارأة. وترى إذا آتت بفاحشة مبيّنة وردّت شيئاً مما أخذلت دون عضل هل
(1) سورة النساء، الآية: عب.
(Y) (Y) في تفسير البرماذ ا: على فاحشة فله أخذ الفلفية .

يسـمح هنا بعضـلها؟ طبعـاً لا، حيث العضسل الـمسـموح إنما هو ذريعة
 كلا العضل والأخذ مما أوتين، ولكن العضل اليس هنا إلاّ كذريعة، والأصل
 الضرورة للحصول عليه .
 الزوجية، وتقويماً لهن على خط الشُرعة الإلهية، عظة وأمراً بمعروف ونهياً الما
 كل" ذلك معروف سواء أكان معروفاً بذاته أم في سبيل معروف. ومعروف معاشرة النساء معروف في الفطرة السليمة والعقلية غير الدخيلة إنسانية وشرعية، وكما المعروف من أحد بالنسبة لنفسه معروف، حيث ايث يجنّد كافة قواته وإمكانياته لإصـلاح حاله ورياحته على أية حال، كذلك فليكن بالنسبة لزوجته التي هي بعض من كيانه كما في تصريحه مكرورة قرآنية:

- (r)

والبيئة الزوجية هي أعرق البيئات الوحدوية في بني الإنسان كافة، تتبناها سائر الوحدات الجماعية في كافة الحقول. وهنا (اعاشروهن" دون تعاشروا، اعتباراً بأن فاعلية الرجال وقابليتهم في تلك العشرة أقوى وأحرى من النساء، حيث الأخطاء منهن أكثر، فلتكن

 فرشكم احداً تكرمونه فإن نعلن ذلك فاضريومن ضرياً غير مبرح ولهن مليكم رزتهن وكسوتهن بالمعرونها
سورة آل عمران، الآية: 190.

بداية العشرة الحسنة من الرجال حتى تؤنر في عشرتهن إياهم بالمعروف

 المظلومة، إذ ما كن يعتبرن من أجزاء المجتمع الإنساني إلآلا طفيليات مستخدمات ومتعاً جنسية ليست إلهية، فإذا بهله الإذاعة القرآنية تدخلها الِّهن في صفوف الرجال وتكلفهم الحفاظ عليهن وأن يعاشروهن بالمعروف!.
 فالكرامية من ناحية الزوج قد تتحمل ومنها ما يرجى فيه خير، وأخرى
 الله فالطلاق مهما اختلفا في سماح الأخذ مما أوتين وعدمه.

وأما إذا كانت الكراهية من قبلها أو منهما، ومما يخافـا
呂

 الأولاد الذين يلدنهم، وخير أحوالهن على أثر ذلك التصبّر بعشرة معروفة، أم ولأقل تقدير خير أحوالهم بذلك التصبر ائتماراً بأمر الها


(1) سورة النساء، الآية: عץ.
(Y) سورة البقرة، الآلية: MY (Y)

فقد روي أن الرجل منهم إذا مـال إلى زواج آخر رمى زوجته بالفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما آتاها ليصرفه في زواجه اللآخر فنزلت الِّ وإرادة الاستبدال هـهه هي بطبيعة الحال في ظرف الكراهية للمبدل
 خوفاً منهما ألا يقيما حدود الله، أم طلاق قبل الديخول، إذ يجوز في كلّ من هذه.

واختصاص طلاق الاستبدال بالذكر قد يعني الذبّ عما يخلد بـخلد
 دونما انقطاع، تأثيراً إلى أن الانقطاع لم يحصل إلّا لكراهيته هو إياها، لا لا
 المـخوّفة لترك حدود الله حتى تفتدي بشيء مما أوتيت لكراهيتها والحفاظ على حدود الله، والأخذ في الأخيرين أخذ بفديتهن دونما استقلال منهم ولا استغلال.

وأما استرجاع نصف صـدقتها بطلاق قبل الدخول فليس استرجاعاً لـحقها بل هو حقه بنص آية الطلاق قبل الدَ

فمصبت الآية مو مورد كراهية الرجل - فقط - دون هذه الطوارئ،
 بباتيانهن فاحشة مبينة، والأخذ في مورد الخلع والمبارأة ليس فقط أخذاً،


(1) سورة البقرة، الآية: rrv.

هُبِبينًا) بهتاناً بفاحشة مبينة، وإتماً مبيناً وهو الإبطاء عن الخير حيث يبين البخل منكم والبغضاء منهن، والفرية عليهن

وهنا القنطار - وهو حمل بغير ذهباً - الممئل به في صدقات النساء مجردة أم مع الهبات والهديات - مما يدل على سماح الإلكا




ورجع عن فتواه
 قِنطَارًا






 كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من مالد ما أحب وني أخرج حبد الرزاق وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب : لا


 مهور النساء ملى أربعين أوقية فمن زاد آلثيت الزيادة في بيت المال المال نقالت امرأة ما ما ذالك لك
 أحطأ أتول وتد أخرج الأول بلفظه المعاملي في أماليه وابن الجوزي في سيرة عمر Y اYابن كثير =

ولقد كان الخليفة أعدل ممن أوّل الآية(1) بأنه لا يلزم من جعل الشيء



 مشروع! وعلى فرض حظره كان الواجب استرجاع المحظور لا الحظر عنـ


استرجاعه!.
نم وذكر المحظور مثالاً وغير مثال يتطلب طرح الحظر عنه، فالسكوت عنه دليل السماح فيه وأنه غير محظور، كما هوا هو قضية كتاب الها
 حظر القنطار، ومنا للخليفة فضله على شيعته إن صدق صريح الآية دونما = Y\& E•V : سبعة من الحفاظ ومنهم أحمد وابن حبان والطبراني وذكره الشوكاني
 في أسنى المطالب 174 وتال:


 المتور أخرجها الزير بن بكار في المونقيات كما تقدمت وابين جبد البر في جامي العلمل كما في

 المغفور لـ العلامة الالميني في الندير 4 الي
 (I) سورة الالنياء، الآية: بY.

تأويل عليل، ومن الغريب هنا يتيمة شيعية خلاف نص الآية(1) معاكسة لما
 صدقة أماهية من مبة وهدية وعطية ونفقة؟ الظاهر نعمّ، فلو كان المقصورد خصوص الصدقات لجاءت بصيغتها الخاصة والإيتاء أعم منها .
 سيما وأن ذلك الأخذ أياً كان ومن أيّ كان هو بهتان كأنها آتت بفاحشة


: فَكِيظَا
الإفضاء من الفضاء: المكان الواسع، وهو من كلّ من الزوجين إلى الآخر كناية عن الخلوة والمباشرة الجنسية حيث دخل كلّ في فضاء الآخر

 عند حدود الجسد بإفضاء|ته، بل يسع كلّ معانيه في إنسانية الإفضاء،
 لتلك الحياة المستركة المموحدة، ففي كلّ نظرة ونبرة إفضـاء، وفي كلّ

(1) نور الثقلين 1: اله
 الخمسمائة، ورواه الصدوق في الفقيها ها ا'تول: هي مضروبة عرض الحائط لمخالفته نص الآية الكريمة.

الوحدة العريقة المتماسكة بين الزوجين، مما يؤكد الميئاق الغليظ على اللحياة السليمة الزوجية. وبذلك يخرج هذا الطلاق عن غير المدخول بها مهما خرج من قبل عن الأخذ.
فهذه المخالطة المحللة مع ما أخذن منكم ميياقآ غليظاً على الإيفاء بشؤون الزوجية حسب المقرر في الشرعة الإلهية، إنها سياج ما مارم عن أية تخلفة في ذلك الحقل في آيّ من النواميس الخمسس بينهما، ومنا ومنها الخيانة المالية أخذاً دون سبب مما أوتين، وأهم منها من جرّائها البهتان والالانم الـمبين، حيث لا يعني ذلك الأخذ الأجرد عن أي مبرر إلّا أنهن أثين

بفاحشة مبينة.
فالميياق الغليظ هو العقد مح الإفضاء(1) فإنه تحقيق للعقد حقيق بالإيفاء بكل شروط الزوجية السليمة، حيث يعقد عليها على كتاب الشا وسنة رسول الهل سياجآ صـارماً على كلّ تخلف عن واجبات الزوجية، وكما يروى عن النبي فروجهن بكلمة اللهال| .

 النكاح وأما توله: غليظاً نهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته، ورواه مثلف يوسف العجلي . منه
 إِ⿰亻⿱㇒士几ُ






















 بالنساء، ولا هي - فقط - مصدرية مإلا فالصحيح غانكاح آباؤكمه" إذا فهي موصولة ومصلدرية تعنيهما هنا .
والنهي مصدرياً وارد على نكاح آبائكم إذ كانوا ينكحورن المحارم سببياً

 -من جاهليات النكاح
تم وهي موصـولة ضـمن كونها مصلرية تعني نساء الآباء، تخخصيصاً ضـمن تعميم تدليلاً على نوعية النكاح الممنوع في شرعة الإسلام، نمّ تأتي

المصاديق الأخرى في الآية التالية.



(1) سورة النساء، الآية: v.
نم النكاح في وْمَا نَكَّهِ تشمل كلّ مصاديقه عقداً ووطئًا عن عقد أو


 غَيْرُ كُ (8) فإن نكاح الزوج ليس إلّا وطثها

إذاً فالوطء نكاح كما هنا، مههما كان بعقد أم سواه كوطء بشبهة أو بملك يمين أو هبة أو زنى، مههما قلّ استعماله في الزنا فإنه سفاح يقا
 أكان ضمماً بعقد مجرد أم عملية الجمع الوطء حلاً أو حراماً، وقد يروى عن النبي ولا وطء فبأن يشمل الزنا أحرى حين يطلق دون قرينة كما هنا، ذلك وحتى إذا كان النكاح حقيقة فيما سوى السفاح ومـجازاً فيه، إذ لا مـحظور في ساحة الربوبية لاستعمال لفظ في أكثر من معنى واحد الـد الـيقة أو مجازاً أم
 والمحتاج إلى القرينة في النكاح إذا هو تقييده ببعض مصاديقه دون بعض . ولا يشمل النكاح مجرد ملك اليمين دون وطىء، ولو اختص النكاح هنا بالعقد لكان الصحيح "اما تزوج" فتخرج المزني بها كما تخرج الموطوءة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: r. } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية (Y) } \\
& \text { سورة الأحزاب، الآية: } 9 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

بشبهة أو ملك أو هبة، ولكنه نكاح تشمل كلّ مصـاديقه الحقيقية أو المجازية في عرف الشرع، وتجمعهما الحقيقة اللغوية وهي مطلق الجمع كما يقال:
نكاح البهيمة.

وهنا تصدق الرواية القائلة بحرمة المزني بها على ابن الزاني(") وبأحرى
 الكل النكاح المنقطع فإنه حقاً نكاح في كلّ الأعراف مهما اختلفت الطائفتان في أن النبي حرّمها أم ظل حلاّ إلى يوم الدين . وأما المستفيضة إن (الححرام لا يفسد الحلاله فهي مخصيوصة بالإفساد

 خصص بآية الزانية فإنها نصّ في حرمتها على المؤمن كـما المؤمنة على الزاني، وخصصت بمواضـع أخرى.


 لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها الـا




 covy (r)
 أتول: ومذا الحككم إجماعي مع انْ المملوكة ليست معقودة فليشملها النكاح اعتباراً بالوط. دون ملك اليمين بمجرده.
 الذذاتية في زواياها النسبية والمصاهرة والرضاعاعية، فلا تنافي حرمة نكاح الممشركات والزانيات والمـكرهات، والباكرات دون إذن آبائهن، وسائر الممحرمات التي تتحول إلى المحللات بعد تحقيق شروطها، كالتوبة والإذن

وأضرابهها .
ولكن الحرمة في الخمسة عشر ذاتية لا تتحول إلى حلّ على أية حال . وحرمة الملاعنة والمفتضة وإن كانت لا تزول بأية وسيلة، ولكنها بادئة بسببها لعاناً وافتضاضاً، وهما محللتان من ذي قبل .

والظاهر من ذكر الـمحصـنات من النـسـاء وهن ذوات الأزواج، أن الحرمة الذاتية محصورة فيمن ذكرن من النساء نسبياً وسببياً، إذاً فلا حرمة الا ذاتية فيمن سواهن من النساء.
وآباءكمه" تعم الأجداد من أب أو أم، وهل تشمل الآباء من الرضاعة؟ علّه نعم لأنهم آباء رضـاعيون فتشملهم طليقة الآباء، ولكنه لا ، حيث الـا الحرمة الاه بالرضاعة مذكورة في الآية التالية، فلتختص بما فيها دون شمون وهل تحرم بنات وأخوات وأمهات نساء الآباء؟ قضية اختصاص اللحرمة بما نكح الآباء عدم الحرمة في سواهن

 الحرمة إلى أعماق الماضي فلا حل" - إذاً - فيما قد سلف! كما وتدل على

 قد يعني الاستثنـاء سلب العقوبة على هذه الفحشـاء السـالفة حيث


ذلك، ومما يزيله الاستئناء حرمة المولد وقذارته، فقد زالت بالإسلام بعد نزول آية التحريم، فلا يعتبر ولد الأبناء من نساء آبائهم ولد الزنا والحار الا
 لا يصح تعلقه بالوطء المجرد عن عقد سواء بالنسبة لنساء الآباء أم سواهن فإنه محرم على أية حال.
 لم تحرم عليه لا عقداً لأنها معقودته من قبل، ولا وطئًا لأنه وطئ عن عقد. نم و وارَلَا نَكِكُوأهِ كما تبطل العقد على منكوحة الأب، كذلك تقطع
 التكليفية، فلا فرق - إذاً - بين بداية النكاح بعد نزول الآية واستمراريته وقد نكح قبل نزول الآية.

أترى أن نكاح ما نكح الآباء أفحش من الزنا


أجل لأنه مقت من الآباء بالنسبة للأبناء أن ينكحوا منكو حاتهم، حيث الا حيث
 ندآ له فيها، وكثيرآ ما يكره الزوج الثاني الزوج الأول لامرألا الانه بفطرته وطبعه،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنفال، الآية: بر M. } \\
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآلاية: الآت. }
\end{aligned}
$$

فيكره - إذاً - أباه ويمقته، فهذه ممماقتة من الجانبين، كما وتمقت زوجة الأب ابنه إذا تزوجها، فثالوث من المقت، والشرعة الربانية تتبنى المودة وتمقت العداوة، وهـذا السلب والإيجابِ هـما رأس الزاوية في هندسة الشريعة اللّهم إلّا في العداوة الواجبة والمودة المحظورة .

ذلك، ولأن ثالوث الفاحشة والمقت وسوء السبيل ليس يختص بنكاح
 أصوله من نساء الآباء منا والأمهات وأخرابهن في آية الأمهات.

وقد جمعت سنة الجاملية في النكاح ذلك الثالوث المنحوس وُنَّحِسَةً


الجاهلية البغيضة
فرع: هل تحرم منظورة الأب أو ملموسة دون جماع على الابن أم هي من الابن على الأب دون نكاع حلاّ أو حرامـآ؟ الظامر لا، وفي بعض الأخبار نعم ولكنها مـع معارضتها بغيرها معا معروضة على الآية المعارضة لها فمعروضة عرض الحانط أو مأولة(1)

 (190




 بشهوة؟ قلت: نعم تال

: .....
التحريم هنا المتعلق باللنوات دون خصوص النكاح، فيه بعد أوسع من
 منعها وبيعها واشترائها وحملها . . . دون شربها فقط، حيث الحـر الحرمة واردة على الخمر نفسها لا فقط شربها . كذلك وُ ُرُّمَتْ في في الأمهات والبنات وسائر الخمسة عشر من النساء، تحلّق على كافة الحظوظات الأنثوية من هؤلاء النساء، نظرة ولمسة وقبلة
 الحظوظات الواقعية في حقل المخالطات الأنوية.
إذاً فاستيلاد الأمهات وأضهرابهن بزرق نطف الأبناء محرم كما يحرم بالوطء، وهذه الحرمة تعم كل" موارد العلم أن النطفة من أولادهـ، سوا سواء
 عامل الزرق عالم بالحال، كما في نكاح الأمهات، حيث الـوا الحرمة التكليفية تتع موارد العلم بالموضوع، بل والجهل - تقصيراً - بالحكم. ذلك! فالقول بإجمال الآية في المعني من الحرمة لاستحالة تعلقها بالذوات، اللّهم إلّا الأفعال غير المذكورة هنا في حقل التحريم؟ إنها قولة جاهلة هواء، فما أفصسه وأوضـحه من آية تعني حرمة كافة الانة الالتذاذات والانتفاعات الأنثوية بصيغة تحريم الذوات
فليست تعني - فقط - تحريم النكاح حيث التعبير بحرمة الذوات أوسع دلالة من تحريم النكاح، وقضية الفصاحة ولا سيما القمة القرآنية الإفصاح عن المراد بما بساويه، لا أوسع منه ولا أخيق.


أو نزلن مـا صدقت عليهن \#أمهاتكمبه الخاصة بالأمومة النسبية أو النازلة منزلتهن كأزواج النبي (\%)
-حيث


وهل الأمهات من السفاح كما الأمهات من النكاح في ذلك التحريم العميم؟ طبعاً نعم، فإن واقع ولادته منها لا ينكر مهما كانت بينها الا في بعض أحكام الأمهات، وا(الولد للفراش وللعاهو الـا الزاني عن هذا الولد في أحكام الأولاد، تم لا رباط له بالعاهرة، ولا سيما
 بالولادة دون شرط آخر فيها إلهية.

ذلك وبأحرى نشر الحرمة في الأمهات من وطء الشبهة أو الزّرق، فما صدقت الأمومة في أهـل الولادة شملتها الحرمة، من نكاح الحاح أو سفاح أو شبهة.

نم

 = دون العكس إلآ إذا حدق النكاح

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة الأحزاب، الآية: } 7 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة المجادلة، الآية: با } \\
& \text { (£) سورة الأحزاب، الآية: ع }
\end{aligned}
$$

لا يختص بذلك الـجمع حيث التنزاوج بين الإخوة والأخوات هو بداية التناسل منذ المرحلة الثانية كما سلف، تم الأمهات والبنات الْات كنساء الآباء
 برهان على سلف فيهن وغير سلف، وعلّ العمات والخالات لسن مما ولا سلف

كما في نص التوراة(1)




 والأخوات.

فقد تخصص الضـابطة (يحرم من الرضـاع ما يحرم من النسب" بذلك النص دونما حول عنه ولا تحويل .





 (1) في سفر اللاويين اولإذا اتخذا رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة. بالنار يحرقونه وليامما لكي لا


 نجاسة قد كشف عورة أخيها Yا Yا

كما لا تشمل عماتها والخالات، فلو كن محرمات كما الأمهات والأخوات الرضاعيات لذكرهن في عدادهن، ولو عمت الضابطة (يحرم من الرضا ولا
 اختصاص بذكر الأمهات والأخوات! .

وبصيغة أخرى لو كان القصد من ذكر الأمهات والأخوات في حقل الرضاعة الاختصهار المناسب للقرآن، فالأنسب هو الأخصر مانصر منه كـ الوهن من الرضاعة| .

فلا يعني - إذاً - أي اختصار، إنما هو الاختصار فيهما دون أن يتعدى
عنهما
فالموضوعات الحقيقية الواقعية للأحكام كالأمهات والبنات وما أثبه
 بالمظاهرة أماهية، هي مردودة قطعاً، والموضوعات امهات المنزّلة منزلة الواقعيات محصورة بحصـارات أدلتها ومنها موضوع الرضاعة، ولم تنزل منزل الواقع اقع الو
 بهما، فالتعدي عنهما إلى سائر السبعة تعلّ عن طور الشُرعة الإلهية، وحتى إذا كانت نصوص متواترة تعتبر موضوعات الرضـاعة كعليد السبعة لكانت
 حرم من النسب|! !

فنحن واقفون في التحريم موقف النص دون توسيع له ولا تضييق حيث لا يقبلهما. فالبنات من الرضاعة محللات وهن من الزنا محرمات لصدق البنات هنا دونما هناك . وأما الضابطة پالولد للفراش وللعاهر الحجر" فإنما تجري في موارد

الشبهة دون القطع، ولا ينقطع النسب في غير وليد الحلال إلاّلا في الميراث - إن صح - حسب النصوص فيما يشتبه فقط دون سواه من الحير الحكام الني النسب. آ
 منذ تحقق النسل الثاني قضاء لنحبه نم حرمت مع الأبد، وقد الألـد تعنيه - فيما



 عن (أخواتكمب".
 أو نزلوا، سواء كانت الإخوة من الوالدين أم أحدهما ما ما دامت هي أخت الأب أو الجد والجدود، أم أخت الأم والجدة الو والج ألجدات ألوا
 إن كن عمات لك أو خالات، ولكن عمات الآباء والأمهات وخالاتهم هن كلهن محرمات.
 الرضاعيات، لانهن خارجات عن النسبيات، وعن الرضاعيات الخاصة
بالأمهات والأخوات.
 من بنات دعيات أو رضاعيات، وحين تحل البنات الرضاع الياعيات لصاحب اللبن أفلا تحل بنات الأخ وبنات الأخت الرضاعيات.


الأمهات اللاتي ولدنكم أنهن محرمات عليكم شرط أن يرضعنكمب؟ طليق ذكرهن في بداية المححرمات يناحر ذكرهن مقيدات بعد ختام النسبيات، فإنه تكرار منكور ومحظور .

ولماذا هنا (أمهاتكمه" دون (االنساء" علّه للتأثير اللى شرط تداوم مّا في الإرضـاع وقد قرر في السنة بما يشد العظم وينبت اللحمم ويالعدد والزمانـ،

فالإرضاع مو مادة الإلحاق للأمهات والأخوات الأغارب بالنسبيات في أهل الحعرمة الطليقة دون سائر أحكام الأمومة والإخوة كاللميراث وحمرمة الات
 أخواتكم من الرضاعة.

فالأم المرضعة بذلك النص محرمة على الرضيع، فهل تحرم - كذلك -


في غيرهن من نسيباتهن المحرمات في حقل النسب.

 أغارب أرضعتهن أمهاتكم اللاتي ولدنكم، أم أرضعن ذكراناً أعارب فتحرم

 أبوين أم أم أو أبع.

فكل ذكر وأنثى حصلت بينهما الرضاعة حرم النكاح بينهما سواء كانت
 بالبنت الرضيعة.

ذلك وأما أخوات تلكم الأخوات أم غيرهن من النساء فلا يحرمن ما لم
 لا تشمل أمهاتهن إذ لسن من اللاتي أرضعنكمم
 حقل الحرمة فلا تعدو المذكورين إلى غيرمما من سائر الخمسة، لأنهم

بعيدون عن تلك الرضـاعة(1)

 (أبي \#,

 حتى تطهر والنكاح في الامتكاف وأما التي في السنة فالموا التع في شهر رمضان نها نهارآ وتزويج الملاعنة بعد اللعاذ والتزويج في العدة والمواتعة في الإحرام واليرامرم يتزوج أو يزوج
 وتزويج الأمة على الحرة وتزويج اللنمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها وخالتها
 السبي تبل القسمة والجارية المشركة والجارية المشتراة تبل أن تستبرئها والمكاتبة التي تد أدت بعض المكاتبة أقرل: الرواية على ما فيها من إيرادات دلت على أن الخمسة الباقية غير داخلة في نشر الحرمة بالرضاعة لثد ورد مذا الحدليث بالفاظ عدة منها ما في اللد المنتور (r)
 الولادة، .

 .
 |الصادين

تستطيع توسيعاً لدائرة التحريم أكثر مما نصت عليه الآية كما في رواية التعديد فإنما الآية هي التي تخصص عموم هذه الرواية وأمثالها فلو كانت المنزلة عامة كما في الرواية لعمت - وبأحرى - في الآية، دون اختصـاص بذكر موردين

من السبعة إممالآ للباقية، إذا فالآية نص في اختصاص الحرمة بهما . =


بالألهات والأخوات من الرضاعة فلا تتوسع إلى سائر الـبععة.








 الآية كما منا . ومنها YaV Y


 اله اله فإن الأخ من الرضاع لِّس من موضوعات التحريم لأخيه، ولو كان منها فابنة الأخ من الرضاع خارجة عن التحريم.



 ومي أختك من الرضاعة ولا أمتك ومي ابنة أخيك من الرخاعة الحديت. فإنها وأمثالها لا =

MA - YY: سورة النساء، الآيات



تجاوب بيّن بين الآية والرواية(1)
إن ذلك الققول غول لا يصغغى إليه إذ لا ولادة ولا أخوة في حقل
 تخرص بالغيب، ولا يليق هكذا إجمال بكتاب البيان! نم لا أخوة في
= تلانم القرآن الحامر نشر الحرمة بالرضاعة في الأمهات والأخوات

 أخت أبيك من الرضاعة عمتك وأخت أمك من الرضا الراعة خالثكل ، وينت أخيك وأختك من الرضاهة مما بتا أخيل واخختك وينت زوجتك من الرضامة مي مي بنتك




 فالأحاديث الدالة على انحصار نشر الـحرمة - موافقة للآية - ثلاثة، ، نم الأحاديث الدالدالدالة على

 النكاح: أقول: وليس ذلك إلا لأل امرأثه تصبح الأم الرضامية لزوجته، ومي تصبح بتتاً رضامية لزوجها ا
 الرضامية غير محرمة.


 رواية عموم المنزلة بها كما قيدت بنص القرآنذ

العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ولو كان الشمول هو المقصود لجاء بصيغة أظهر وأخصر كـ اوهن بالرضاعةالـا .

ولأن التحريم الرضاعة تلحيقاً لها بالولادة تعبدي فليقتصر فيه على مورد
النص والتعدي عنه تعد عن حكم اله.
وهل الرضـاعة المحرمة هي ما صدقت وإن مرة أو جرعة، نم وإن كانت

 الرضاعة تصدق فيه الأمومة والأخوة، إذا فـ (أرضعنكمبه لحدّ سمين أمهات،

ذلك، فلا بـد لـحـّ في الرضـاعة عـدة أو مـدة أم قوة، لا تـعرف إلّا بالسّنة، والثابت بها كأصل هي التي تنبت اللديم وتشد اللعظم (1) وقد تعني رواية يوم وليلة وخمس عشرة رضعة القدر المعدل لنبت اللحم وشد العظم.
 أنبت الللحم وشد العظم تلت فيهرم مشر رضعات؟ الهـ قال : لا لانها لا تنبت الللحم ولا تشا










 وني الحق ألن ذلك أقل ما يصدق فيه الأمومة والأخوة .



 والعظم، وهو اللائق بصدق الأمومة والأخوة حيث الحاصل بالر الا
 يتيقن الحدّ الواجب في حق الرضاعة المحرّمة، إذ لا إطلاق في هأرضعنكم - و - من الرضاعة| حيث ضالرضاعةل تعني قدر ما في (أرضعنكمب|" .

وحصيلة البحث عن حدود نشر الحرمة بالرضاعة أن التنزيل في الآية مختص بالأمهات والأخوات من الرضاعة، ولأن ذلك التنزيل ليس إلاّلا في
 في خصوصهما دون سائر التعلقات سواء في الزواج أم سواه. فقد تقتصر الحرمة بذوات الأمهات والأخوات من حيث الزواج، دون سائر التعلقات حتى تشمل سائر السبعة.


 واضيحة كما في صحيحة ميد بن زارارة

والمعتمد هو الأخيرة كعلامة لنبت اللحم والدم وشد العظم.



 أقول: وذلك مشروطة ني كل الرضعات إلاّا الأقل اللذي ينبت اللحم والدم ويشد العظم ني

إذاً فحجة الكتاب بـالغة في اختصـاص نشر الـحرمة من الرضـاعة بالموضوعين لا سواهما من سائر السبعة.

ملحوظة : إن أصل التحريم في النسب مو الاتصال بالولادة مستقلاّ كولد أو مشتركاً كإخوة من أب أو أم أو منهما، وذلك الِ يوجب التحريم مهما
 وحكماً سعة وضيقاً بما حدده الشـارع وقد حدّ الاتصـال بالرضاع الواع مستقلاً
 وأنتى في الرضـاعة فهناك الأمومة وهنا الأخوة، نم لا يعدو ذلك الاتص الاتصال



ومن شـروط الرضـاعة في نشر الحـرمة أن تككون في سنتيها حيث

 فصيلاً فإن لبن الحمل صادق عليه إنه لبن الولد.

والظاهر من (ايرضعن") واالرضـاعةلا أن تكون بالثدي امتصـاصاً منه،
 والزمني دون الحد الأصيل وهو نبت اللحم والدم وكما في نصوصهما . وحصيلة البحث حول الرضاعة أنها تحرم - فقط - المرضعة وأولادمها على الرضيع دون سائر المنتسبين في السبع المحرمة، وقد تؤيده فذلك

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الاحقاف، الآية: الآية: 10. } 10 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$





الرضـاع الـذي قال رسول اللهُ
(1) النسبل|(1)

وهذه هي ضالرضاعةه التي قالل اله (اوأخواتكم عن الرضاعةه أي تلك الرضاعة التي بها الأمومة الرضاعية.

 الأمهات منا هن النسبيات لاختصاص

 المخدوش في عمومه، بل هي حرمة بالمصاهرة . ذلك، وكما تشمل جدات النساء مهما علون، من أمهاتهن أو آبائهن، ولكنها لا تشمل الموطوءات بسفاح أو شبهة إذ لسن (نساءكمب") . ونساءكم في مرتيها تعم الدائمات والمنقطعات كبيرات وصغيرات ات ات الي بل والمملوكات والموهوبات لمكان طليق النساء دون خصورص المعقودات،
 تشمل غير المدخول بهن أترى الروايات المقيدة لهن كما في أمهات الربائب بالمدخول بهن
 الالنهل تال: : اهو ما أرضعت امراتك من لبنك ولين ولدك وله امرأة اخرى ومو حرام’"


 النسبه) (ألفقي باب الرضاع رقم 0).

تصلح - بعد - لتقييد النساء الأولى؟ كلا ، فإنها مع ابتلائها بمعارضـاتها، ليست لتقيدهن فإنهن في نص الإطلاق طليقات.

أترى أمهات النساء أكثر في حقل الزواج أم الربائب؟ طبع الْ المعاً لا نسبة
 الثانية قيداً للاولى لكانت أحرى بالذكر من الثانية.

وتأويل (من" بتعلقها بــ (انسائكمه" الأولى بياناً كما تعلقت بالثانية نشوياً وابتداء حيث إن أمهات النساء لسن من النساء والربائب هن من النساء، إنه تأويل عليل لا يروّي الغليل، لا - فقط - لاختلاف المعنيين لكلمة واحدة في مختلف التعلقين

لأن عناية أكثر من معنى واحد في استعمال واحد لكلمة صـالـي محظور لمقام جمع الجمع الرباني، بل لحضاضة التعلق الأول في صراحة
 نسوياً للأمهات حيث لا ينشـأن مـن البنات، ولا بياناً لهـن، فإن وِيْ
 الحاصل بذكر النساء، وإنما يصح الحذف فيما إذا كان الذكر صالحاً، ولا



ذلك! فضهلا عن التلميح به خـمن الظاهر من ثاني التعلقين، نم الفصل بين النسائين مما يجعل مينى النعلق خفاء في البيان وجفاء في كتاب التبيان، وساحة القرآن براء من هذه التحذلقات الخفية التي هي في الوقت نفسه ركيكة!.

ذلك إضافة إلى لزوم وصف واحد لـموصوفين مختلفي العامل حيث الأول مجرور بالإضافة والثانية بمن.

فلو كان القيد جارياً في الأولى كما الثانية لكان صحيح التعبير وفصيحه
(اوأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركـم من مؤلا اللاء
 أحرى من الثانية اعتماداً بتحمل (من) ذلك التعلق - التحذلق الركيك -
 الغض عن كلّ هذه المبعدات لنلك التعلق نقول لو صح تعلق (من" بالأولى في نفسها فلا يصح منا حيث الأولى في نفسها طليقة والثانية مشروطة بقرن الشرط، فاشتراط الأولى تقييد بلا دليل، فقصـده دون ظاهر الدليل إلّا احتماله خلاف الفصيح وخلاف الصحيح في كتاب التيان.




 يدخل بها نم طلقها فإن شاء تزوج الابنة.





 مذه مامنا مبهمة وتلك ليس فيها شرط


 الو والعياشي 1: الي (YY).
 يدخل بها؟ نقال: اتحعل له ابتتها ولا تحل له أمهاه،

فالقوي قولاً واحداً دون أحوط وأقوى حرمة أمهات النساء مدخولات وغير مدخوولات، ولتضـرب الروايات الممقيدة لهن بالـمدخولات عرض الحائط(1) كالرواية المطلقة للحرمة دون شرط الدخول ولا النكاح القائلة
(امن نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا أبنتها"(Y)








الرجل إنما كان اللني قلت زلة مني فما تقول فيها؟ نقال : يا شيخْ؟



 أصهاب النبي
 الربائب فرجع ابن مسعود إلى الكونة فلم يصل إلى بيته حتى آتى الرجل اللذي أفتاه بذلك فأمره الن يفارقها









 الأولى مع الثانية لركاكته في نفسه، وإن قيد الجملة المستقلة الثانيانية ليس

 بيانه الصراح أحرى من الثانية، فلا يتحمل إطلاق الأمهات في الآية ذلك
 بالتصديق لموافقة الكتاب.


الربيبة هي بنت الزوجة من غيره اعتباراً بأنها تربّى في حجر الزوج
 وليست علة يدار معها الحكمه، بل هي حكمة غالبية أنها تربى في حجرك كسائر بناتك فكيف يحل زواجها، وكيف تكون غير ذات محرم! ال
 دَفْتُتُ بِهِنَّه فهو الذي يدار عليه الحكم أينما دار، سواء أكانت الربائب

 ماضي الدخول ومستقبل الربائب كماضيهن

فالزوجة التي دخلت بها فيما مضى تحل بنتها من غيرك وإن أتت بها
 مضي الدخول وهو صادق في مضي الزواج



 بِهِهُّ

 الحكمم وهذا قيد لشرط الحكمب، فإما أن يتركا معاً أو يذكرا معاً كـ (فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركمب" .
 بِّهِتَ

 فالدخول بالأم هو - فقط - يحرم البنت دون أمر آخر، سواء أكن في




 ابنت؟ قلت: نعم ومي بالطائف، قال: كانت في حجرك؟
 ذلك إذا كانت في حجرك . (Y) وهي صصيحة ابن مسلم المن تزوج امرأة فنظر إلى رأسها ولإلى بعض جسدهما أيتزوج ابنتها؟


 الزوج وكونها في حجر الزوج، فهما قيدان غالبيان، كحكمتين حكيمتين


 تحريمها إن دخلت بأمها .
ورجوع الضمير إلى النساء المقيدة بالربائب في الحجور لا يجمع التربية


 القيود المشروطة في التحريمه، إما بإجمال كــ اوإلا فلا جنا جناحي أم أم بتفصيل

 للآخر، حال أن أهالة شرط الدخول أوضح بكير من شرط الْ الحجور . نم إن شبهة اللغالبية في قيد التربية واردة دون الديخول، فكيف مورد الثبهة ويصرح بما لا شبهة فيه.
 الحرمة، والروايات المتعارضة تعرض على نصّ الآية فتصدق الموافقة لها

وتكذّب المعارضة(1)
=

(ابتتهاه (الكاني 0: 10)


وترى أن السفاح أو وطء الشبهة قبل الزواج يلحق بالدخول، فتحرم

 للزوجية لكان صححيح التعبير (امن النساء اللاتي دخلتم بـهنهِ دون الِين
 الأم؟ فإن نكح الربيبة قبل طلاق الأم صـح وانفصلت الأم دون طـلا طلاق إذ تصبح - إذاً - أم الزوجة! الوان
قد يقال: لا، فإن نفي الجناح هنا واقع في مسرح الجناح الذاتي
 تحلل وراء المحرمات الذاتية دون شرط، كما وأن "فالا جناح" هنا لا تحلل الربائب دون عقد أو شروط أخرى هي لزام حاضر الحر الحل .


قبل طلاق الأم، ولا تصححه پلا جناح" وإلا والقول: إن الجمـع بين الأم والبنتت ليس محظوراً حتى يبطل نكا البنت لأنها تحقق الجمع، المردود بأن ذلك النكا والح الا كسائر النكاح، والجواز ذاتياً لا يجوزه قبل طلاق الأم، وعموماد

النكاح قد لا تشمل أميال هذه الموارد الغريبة.
وانفصال أم الزوجة بلا طلاق بعد الإسلام إذا كان جام الامعاً بينهما قبل الإسلام، لا يدل على جواز نكاح بنتها - قبل طلاقها - بعد الإسلام.
=

 Y Y Y Y Y

ووجود النظائر للانفصال دون طلاق بأدلتها قد لا يدلّ على هـذا الانفصال دون دليل، ولا سيما أن أحل نكاح البنت قبل طلاق أمها غير

نابت الجواز حتى يتحدث عن انفصال أمها دون طلاق بنكاح بنتها . وقد يكفي عدم الدليل على جواز نكاح البنت قبل طلاق أمها دليلاً على
 بنتها قبل طلاقها .

ذلك، ولكن „لا جناح" طليقة في سلبية الجناح لذلك النكاح، كإطلاق سائر أدلة النكاح، بل وهي مستغرقة لكل الدالات لمكان فني الاني

 إذاً فلا جناح في ذلك النكاح، نم ولا دليل على وجوب طلاق الأم قبل نكاح البنت، فإنما تنفصل الأم بمجرد العقد على بنتها، لأنها تصبح حينئذ أم زوجة.
فالأقوى جواز نكاحها دون طلاق الأم، وإن كان الأحوط آن يطلقها نم ينكح بنتها
وإذا زني بامرأة هل تحرم عليه أمها أو بنتها؟ حرمة الأم منفية بنص



فالرواية القائلة بنشر الحرمة بالزنا مطروحة(1).
(1) ومي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدمما ابتتها؟ قال : الا ولكن إذا كانت عنده المرأة نم نجر بأمها أو أو ابنتها أو أختها لم تحرم ملي



ولكن (أمهات موطوءاتكمه" لا تشمل أمهات النساء غير المدخول بهن
 نساءكم وسواهن
إلّا أن ذلك الفـارق لا يفرق النصين في اختصاص الـحرمة بمسرح الزواج، مهما كانت أمهات النساء أسهل توسيعاً إلى الموطوءات الـات من بنات

النساء.
وهل الربيبة تشـمل رضيعة الزوجة؟ كلا! كما لم تشـمل وْوَأْتَهتُ

 يشمل المصاهرة، كما ولا تشمل غير ما نصت عليه الآية مما بين السبب والرضـاعة، ومن نم فليست البنات الرضـاعيات من موضـوعات الـرمـومة في
= فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا مو دخل بها با ومو توله : لا يفسد الحوام الحولال إلا إذا كان مكنا (التهنيب بار :r-V) وتعارضها صحبحة سعيد بن يسار قال سألت أبا مبا
 وعن مشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اله الشا الرجل يأتي المرأة حراماً آيتووجها؟ قال: النعم وأمها وابنتهاه (المصلر) . أترل: نعم في يتزوجها مشروط بما في الثقرآن، كما إذا لم يتوبا أو تابا، وأما أن يتوب ومي لا توب فلا لآية النور .
وعن زرارة قال قلت لأبي جعفر لِ
 أقول (تطه هنا لا تصح تط إذ تحرم الزنا النكاح بالزان النا

 بامرأة حراماً آيتوج بابتها؟ قال: الا يحرم الدرام الحمالاله (المصدر).

باب الرضـاع، فهل تحرم البنت الرضـاعية على أمها؟ إذاً فكيف تحرم على
 الرضاعة من غير لبنه.

وهل تعني الربيبة بنت الزوجة مهمـا كانت بواسطة أو وسائطب؟ الظاهر نعم حيث ألغيت قيد حاضر التربية في الحجور فهي عبا عبارة أخرى عن البنات نساءكم" ما صدقت البنات مهما نزلن .
 دخلت بهن والروايات المتعارضة في الحل والحرمة مـعروضة على طليق الآية فتطرح المقيدة بالنساء الحرائر(1) وهكذا أمهات نساءكم الحم حيث تشمل أمهات إمائكم.

الأبناء حسب مجموعة الأعراف بطليقها ثلائة: من أصـلابكم - من
 نصاً صريحاً على اختصاص الحرمة هنا بحلائل الأبناء من الأصلاب.

ولا يصلح طليق (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبه توسيعاً إلى
 بمورديها المنصوصين في الآية، نم لا تحريم نسبياً في تلك الـالحانلائل حتى تحرم من الرضاعة، فإنما هي حرمة بالمصاهرة.

في صشيح ابن مسلم في رجل كانت لـ جارية فأتقت فتزوجت فولدت أيصح لمولاما الا الأول





وليس شأن خاص لنزول الآية كتحليل حلائل الأدعياء(1) بالذي يعم
خاص التحريم إلى الحلائل من الرضـاعة ويخص التحريم بحلائل الأدعياء وقوفاً على نص التنزيل وابتعاداً عن عليل التأويل.


 أعرق في الجاهملية من بنوّة الأدعياء، وقد نفى الإسلام بنوّة الأدعياء عن

 المذكورين في نص القرآن، بقوا خارجين عن التنزيل، فإخراجهم بنص وِيْنَ



إذاً فلا حول عن خروج غير حلائل الأبناء من أهـلابكـم، سواء الأدعياء والرضاعيين
 العبارات السوقية فضهلا عن قمة الفصاحة والبيان في القرآن!.

والحلائل جمع الحليلة من الحل لا الحلول حيث الحلول الدنول الحول ليس منهن فإنما هن مدخولات بهن ولسن الداخلات، اللّهم إلّا بتأويل الـحليلة بمعنى المفعول حتى تعني الدخول، وهو - إذاً - يعم الزنا والشُبهة، ولا يعم غير المدخول بهن، ولكن التعبير عن المدخولة بالحليلة غير فصيح ولا

 سورة الأحزاب، الآية: ع.

صصحيح، فإنما مو (اوازواج أبناءكم اللاتي دخلوا بهن" بل هن المحلّلات وذلك أحسن تعبير عن طليق الحل .

والحلائل أعم من الزوجات حيث تشمـل معههن الإماء المـملوكات والموهوبات، مدخولات بهن وغير مدخولات ولات، ولا تشمل المزنيات بها بهن لمكان الحلائل ولا الموطوءات بالثبهة فإنهن محرمات في الوا الواقع مهراتلا حسب الظاهر معذورات، والعذر الظاهر للواطئين والموطوءات بشبهة لا
 إن ظاهر الحل ما كان بأصل الشُرع لا وبعنوان ثانوي إلاّلا بدليل قاطع . ولو عنت حلّ الوطء وإن بشبهة لشملت كافة النساء حيث يحل وطثهن بشبهة، إذاً فكل النساء محرمات على آباء الأبناء فإن وطئهن عن شبهة

محللة!!!.
نم وليست الآية في مقام بيان أصل الوطء حتى تشمل الوطء بشبّ ولمهة، وإنما تبين أصل الحل وطئ أم لم يطأ، وليس حل وطء الـا الشبهة قبل الوطء حتى تشمله الحلالئل

 المحرمات على غير آزواجهن آباء وغير آباء في الآية التالية. فالإحصـان سبب مستقل في التحريم دون حاجة إلى كون المحصصنة حليلة الابن أمّامية.

 الابن، ولا يمكن عنايتها وإلا لحرمت كل" أنى يحل الزواج بهن للأبناء.
 البنات مهما نزلوا، وكما تدل عليه آية المباهلة (وأبناءنا وأبناءكم") ولم يكن

فهذه خرافة جاهلة قاحلة أن ابن البنت ليس ابناً ولنلك يحرم عن
 تعتبر البنت من مواليد الأب فضـلاّ عن أولادما أبناء وبنات، وكذا الرواية
 البنت دعيّ حتى يدعى لأبيه؟.
ونقول للذين لا يعتبرون ابن البنت ابناّ هل يحل لكم الزواج بحليلته؟ فإذاً لا فكيف لا يعتبر أبناء البنات العلويات من ذريات آبائهن؟.


 التحريم فأخبروني هل تصلع ابتني وابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الش له

 عليه بناتكم كما حرم اله عليه بناتي، لاني من آله وأنتم من أمته
 يا أبا الجارود ما يتولون لكم في الحسن والحسين

 قال اله

 لا، نهـا الباه لصلبه. وهو بنونا ببوا أبناءنا ويناتنا بنوهن أبناء الرجال الأفارب.

وهذا الجممع المممنوع هو الجممع في جماع الرغبات الأنثوية كما في

 هذان الجمعان ممنوعان لأنهما المصداقان الأصيلان للجمع المحظور . وأما الجمع في المملك فقد لا يحظر عنه كما يجمع بين الأم وبنتها،
 ملكه، كما تحرم عليه المملوكة المزوجة.
والفارق بين هذا الجـمع والأوّلين، أن الملك ليس سبباً - فقط لحل الوطء وهما له سببان، فالتحريم في الحقل النسائي يعم الجمع بسبب الـحل الخاص وهو العقد والتحليل، ولكنه لا يشمل سبب الحل الحل لوال المانع وهو الملك، وكما يملك العبد وليس سبياً لحل في الحقل الشهواني
 عرض الحائط حيث تجعل معارضة بين آيتين لا معارضة بينهما كما في سائر









 . Ar : Aورة النساء، الآية

 تقيّد بغير المحارم الأخرى المذكورة قبلهما .
ذلك، وعل" الأشبه حرمة الجمع بين الأختين بالملك كما في التحليل





التحريم الروايات المحرّمة للجمع ملكاً بين الأختين (ب)
(1) المصلر أخرج ابن المنلر عن القاسم بن محمد أن حياً سالوا معاوية عن الالختين مما ملكت

 يطأما؟ قال: أما واله لربما وددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا يبنغي لهم فقال : إنما مي الرحم من العتا
 عن لياس بن عامر تال سالت ملي بن أبي طالب




 وطئ إحدامعا نم أراد أن يطا الأخرى؟ قال : لا حتى يخرجها من من ملكه تيل، ظإنا زوجها عبده؟ تال: لا حتى يخرجها من ملكه.
 ابا مبد اله :

 وتحليال.

ولكن هذه الروايات لم تحظّر إلاّلا جمع الوطء، والآية لم تحرم إلّا
 للمملوكات المئيلة للمذكورات، وأما مجرد الملك فلا محظور فيه.
فحين تملك أمة يحل لك ملك أك أختها أو بنتها أو أمها أمّن مي من من المحرمات نكاحاً وتحليلاً، ولا يجوّز ذلك الك الحول الحوّ الحوة الأنثوية منهن وإن بنظرة أو قبلة أو لمسة فضهاّ عن الجماع .
وهل يصدق الجمع إذا نكح إحداهما وملك الأخرى؟ الظاهر لا لا إلاّ أنه لا يجوز له وطء الأخرى، فليس الملك كالعقد ممحضاً في سماح الحظوة

الجنسية.
نم الجمع بين الأختين بجمع في حظره التنزيليّ إلى الواقعي، حيث


 الكفارة!

ذلك، وأما البائنة بطلاق بائن، أم فراق بائن كما في انقطاع المدة في المنقطعة أو قطعها، فهي ليست زوجة بأي معنى لا واقنا وان ولا تنزيلاً. $=$



 قلب من الأخرى شيء فالا أرى بذلك بأسآ وإن كان إنما ييعها يرجع إلى الاولى فلا ولا كرامةه
(1) سورة البقرة، الآية: YYA.

وحين تعتبر البائنة في الخلع والمبارأة بائنة حكمها حكم البائنة الطليقة، وقد يرجع إليها زوجها إذا رجعت عما بذلت دون عقد جديد، فهـا فلا تعتبر البائنة بانقضاء المدة في المنقطعة بائنة وقد انقطعت عصمتها دون أي رجوع

إلّا بعقد جديد.
فالرواية القائلة بحرمة زواج أخت المنقطعة في عدتها البائنة(1) إنها
 الصواب، حيث الأمل في حلّ الأخت الثانية هو انقطاع عصـمة الأولى بفراق بائن ولا فرق فيه بين بائن الطلاق وبائن الفراق دون طلاق. فإن فارق الأولى بارتداد كانت الثانية المسلمة له حلاّ لانقطاع العصمة، فمثلث الفراق بارتداد أو مضي مدة أو طلاق، يحللّل الثانية دون ريب. وهل تحل أخت المعتدة رجعياً حين لا يعزم على الرجوع أو يعزم على
 الإصـلاح يداوم العصمة بينهما، ثم لا تدري لعل الله يحدث بعد بـد ذلك أمرآ، فقد يعزم على عدم الرجوع أو على المضارة فيه تم يتحول عزمه إلى صـالح الرجوع، وإنما انقطاع العصيمة بينهما اللذي يقطع حرمة النكاح اونا بأختها هو (1) في التهنيب Y: 197 عن الحسين بن سعيد في الصحيح قال: قرات في كتاب رجل الثى البي



 فهي مخصوحة بالطلاق الرجعي بقاطع الالدلة أن انتطاع النّ النمصمة يقطع حرمة الثانية. (Y) مضت روايات مستفيضة أن الأمل في حل الز الزوجة الأخرى انتطاع العصمة عن الأولى بطلاق باتن حتى في الخلع والمبارأة نضلاً عن المنقطعة، رابع تفسير آية تعدد الزوجات.

الانقطاع شرعياً لا واقعياً وإن لم يرجع حتى خروجها عن عدتها، فقد يكفي
جواز الرجوع إليها لبقاء العصمة بينهما الا
وحين يحرم الجمع بين الأختين كأمل فلا فرق بين بدايته واستمراريته،


دون طلاق حيث فرقتها الآية.



 في الواقع لا وجود له كأن تقول لنساء عدة أنكحت إحداكن نم تختار مار ما

تشاء!
إذاً فالأشبه بطلان العقد الجامع الأول عن بكرته، وبطلان العقد الثاني في الثاني إذ لا يحمل محظور الأول.



في العقد الجامع بين الأكثر من الأربع
 ما بنتت حرمته في كلّ الشرائع كالأمهات والبنات والأخوات؟ الات الظاهر ذلك، لأن اختصاص الاستثناء بالأخيرة لا دليل عليه، فالظاهر أدبياً ومعنوياً رجوعه إلى الكل إلّا ما قد سلف من الا من معلومات الحـا الحرمة. وليس هذا من استثناء الماضي من المستقبل، إنما هو استثنياء العقاب
 عامة الغفر، والحالة التدريجية في الأحكام الإسلامية تقتضي هذه التنازلات

تلو بعض كما تقتضي أحياناً تصاعدات مئل تحريم الخمرو، ولكن رفع


لم تكن محرمة حتى يستنى عقابها .

 الصواب، وليس من استثناء الماضي عن المستقبل، بل بل هو إخبار عن عدم الحرمة في بعض ما سلف، إضـافة إلى الغفر عن عقوبة المحرمة مما قد سلف . فالمحرمات السالفة هي هنا مستثنيات العقوبة، وغيرها مستثنيات الحرمة فضلاً عن العقوبة، حيث الإسلام يمحو ما قبله.
فلا تعني ما سلف، ما سلف فعله بعد التحريم والفاعل مسلمه، حيث اللحرمة والعقوبة وبطلان العقد وثابت الحد كلّها جارية بشروطها .


محرمة فعقوبتها ، أم غير محرمة فحرمتها .
 ذي قبل، بعد نزول الآية، حيث لم يجمع بينهما بعد، والجمع السالف غير الِير محظور، إنه محظور، حيث الجممع المحظور ليس فقط العقد عليهما حتى


الاستمرار كما البداية في الجمع بعد نزول الآية.

الإحصان في الأصل هو المنع بحصن وسياج أيآ كان، كما يقال:

 فرجها وسائر رغباتها الأنثوية عما لا يجوز.

MA - YY: سورة النساء، الآيات
والإحصان في كل" حقل يخص حقله، فهو في حقل الرجال والنساء
 المصون عنها والمرأة المحصنة هي المصونة.
ولأن الصيانة الجنسية لها أسباب عدة فللإحصـان أيضاً صور عدة:
1 - إحصان بالإيمان فإنه قيد الفتك، فهو يحصن الإنسان عما يخالف الإيمان ومنه التخلفات والشُلوذات الجنسية بمعداتها وانها وخلفياتها

 Y - إحصان بالحرية حيث الحرة تتأبى عن التبذّر الجنسي أكثر من الأمة بأمل الحرية وفصلها بها عن الخلط بالرجال الألألاربا



 فكما الإيمان إحصان، كذلك الحرية إحصان، والزواج إحصان، مهما اختلفت هذه الزوايا الثلاث من الإحصان سبياً. ₹ - وقد يكون إحصان العفاف بطبيعة الحال دون إسلام ولا حرية ولا زواج، فالإحصان العفاف - إذاً - أربع وأصله العفاف، سوان ألماء أكان بان بسبب

داخلي كأصل العفاف والحرية، أم وعارض كالإيمان والزواج (8) ألانه
(r) (r)
(£) اللدر المتور ب:

ذلك مربع من الإحصان، وإلى خامس مو الإحصان عن الزواج منعاً
 يذكرن من الممنوعات إلى اللائي ذكرن.




العفائف.
وقد ذكر في اللقرآن مـن عـموم الـمحصينات الـمشركات والزانيات


القرآن .
 المنصوصة بموانع طارئة، إحصاناً شرعياً عن النكاح، ويقابله الإحصان عفافأ، فهما متقابلان في حكم الزواج حيث الأول محظور والآخر محبور.






=
 الإحصان، ولكن الإحصان بالزوانج ليس إلآلا بزوال الحأجة الجنسية بالزواج سورة النور، الآية: اr الان سورة النساه، الآية: بY.

آكِكنَبَ(1)
إذاً فهن كلّ الممنوعات عن النكاح أو الأعمال الجنسية، فمن الأوليات المشركات والزانيات وذوات الأزواج ${ }^{\text {(r) }}$ والمـلاعنات وال الاتمطلقات تسعاً أو ثلاثاً والمعتدات، ومن الأخريات المحرماتات والصائمات وات والمعتاتكفات والإماء على الحرائر والذميات على المسلمات وسائر المحرمات بالكتاب والسُّنة عقداً أو وطئًا .

إذاً (افالمحصناتلا عامة بعد خاصات، تعم كافة المحرمات كتاباً وسنة.

للدفع التوهم أنهن - فقط - الحرائر المؤمنات من ذوات الأزواج، الدائمات. فطليق امن النساءه أطلق الحرمة في ذوات الأزواج وأضرابهن أنهن ككل - محرمات مؤمنات وغير مؤمنات، كالكتابيات المحللات حسب نص المائدة، دائمات ومنقطعات، إذ لا فرق بين بين ذوات ات ات الأزوات تم حرائر وإماء، فالنساء الممزوّجات محرمات على غير أزواجهن على

نور الثقلين 1:



 واخرج ابن جرير من مجامد قال: لو أحلم من يفسر لي مذه الآية لضربت إليه أكباد الإبلى،
 مذه الآية فقال: لا أدري.
 طليق ا(من النساء| أنهن - فقط - بين النساء المزوجات قد يجوز زواجهن فمما ملكت أيمانكم المزوجات بالمشركين حين تملكهن أيمانكم بسبي

 الإحصان أن زوج مملوكته بغيره فله أن يفك ذلك الزين الزواج



( ${ }^{(1)}$ (. . .
ومنهن المزوجات اللاتي تملكهن بعد زواجهن، أو بعد ملكهن
(1) المصلر أخرج الططالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن ابي شيية وأحد وعبد بن حميد ومسلم


 اله
 فاستهللنا بذلك فروجهن وفي أخرج الطبراني عن ابن عباس في الآية فال: نزلت يوم حنين لما فتح الهِ حيناً أهاب
 الشا وني أخرج ابن أبي شيية في المصنف عن سعيد بن جير عنه ذورات الأزواجه. أتول: ولكن حلهن بحاجة إلى إستبرالثن وكما فيه أيضاً عن ابن مباس في الآية يقول: كل



سورة الممتهنة، الآية: •1

لآخرين، أو الأمة المزوجة بعبدك(1) فإن لك فصل الز الزواج والاستبه وطئهن أو زواجهن (r) اللهـم إلّا الدمزوجة قبل أن تملكهها، إلّا المّموّجة

بعبدك.
ومنهن ما تملكهن أيمانكم لأنهن خليات من الأزواج بطلاق أو موت
أو ارتداد.

1 - ما ملكت أيمانكم بعد الإحصان كالمشركات السبايا .

- Y المؤمنات المهاجرات بعد الإحصان بالأزواج المشركين
r
ع - المؤمنات حرائر وإماء اللاتي ارتد أزواجهن، تتزوجهن بعد عدة
الوفاة.
0 - الإماء المملوكات اللاتي تشتريهن فإنهن كن محصنات بملك
اليمين نم ملكتهن نحللن لكم.



وبصيغة جامعة إلّا ما ملكت يمينك ملكاً لنفسها طليقاً أو ملكاً لبضعها،
(الدصدر أخرج جماعة من ابن مسعود ني الآية تال: كل ذات زوج عليك حرام الِّا ما اشتريت
بمالك وكاذ يقول: بيع الامامة طلاتها.


 بنير نكاح، (الكاني r: r or والتهنيب V: YY).

أو ملكاً لزواجها في غير ما منع ومحظور، ولا يعرف حدود ولمَا مَكَكْ
 نملكه أياً كان.
 غير الأصيلة حسب الكتاب والسُّنة .

 المزوجة فلا تحل بالملك إلّا بعد الطلاق.
(
ذلك التحريم في مجالاته النسبية والرضاعية واللببية المصاهرة، تحريم


وفي ذلك التحريم حفاظ على حرمة الأسرة من الفوضمى الجنسية التسية
 الإنسانية في حقل الإيمان قائمة على علنية الزواج وعمليته على ضوء الفيا الفطرة ووحي الشرعة حيث تخصص كل" امر أة برجلها الصالح لزواجها .
 اللحيوان، إنما هو تأسيس بيت وتشكيل أسرة وعائلة كريمة، وإن كانت شها الجنس تتحقق في ثناياها كما وهي ذريعة لتحقيقها
إذاً فأي تهوين من شأن روابط الأسرة الشرعية توهين لشرف الإنسانية،
 الاتصالات الجنسية، محل الأسرة النظيفة.

وهنا ندرك مدى الجريمة التي تزاولها الأقلام الدنسة والأجهزة المتخلفة

لتوهين روابط الأسرة والتصغير من شؤون الرباطات الزوجية، للإعادة بشأن الارتباطات القائمة على مجرد الهوى دون حدود ولا قيود.

إن الدعايات المتخلفة المحتلفة - الزور والغرور - توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قليلاً عن زوجها أن تسارع إلى اتخاذ خدين مو على حلّ تعبيرهم رباط مقدس، بينما تسمي رباطها بزوجها عقد بيع قاحل للجسد! .
 المججبولة وعقولكم غير المدخولة، فلا تتعدوا عما كتب الله عليكم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

中

 قيود حتى يقال: إنها تنسـخ تـحريم الزواني والزانيات على العفـائف والعفيفات، الذي تحمله آية النور؟. في الحق إنها كلمة ماردة شاردة عن الفقاهة القرآنية، إذ لا إطلاق طليقاً
 الزانيات كما المشركات.

ولو كان إطلاق فكيف ينسـخ النصّ والعكس هو الضـابطة أن ينسخه






فحتى لو حلّ نكاح الزانية غير التائبة لأولى المرات، فلا يحل لـمرات أخرى فإن من شروط الحل كونها خلية عن البعل والعدة، والزانية لا تصدّق في خلوهاعن الأعذار المحرّمة، فكيف يجورز - إذاً - نكاحها ونا دون إحراز ذلك الشرط الأصيل؟!
 الحرمة الذاتية في المحرمات الثبلاث الأصيلة: نسبية ورضاعية ومصاهرة، وأما التحريمات الطارئة بعد النكاح أبدياً كالمفتضة والما والملاعنة، والمطلقة



الكفارة.
أو الطارئة بالنكاح المحرمة أبداً كالنكاح في العدة ونكاح المحرمة

 فهله وأثباهها من التحريمات الطارئة أبدية أو مؤقتة إنها خارجة عنـ الـا نطاق التحريم الأصيل غير الطارئ الذي تكفلته آية التحريم هذه الـهـ كما وأن المحرمات بنصوص القرآن أصلية وطارئة خارجة عن نطاقها، فالأصيلة بالتقيد أو النسخ، والطارئة بخروجها عن المحرمات الات الأصلية،
 الزناة وأضرابهما من الأصيلات والطارئات.
(1) سورة البقرة، الآية: •rr.


 وعبد الله بن ممر (آيات الااحكام للجصاص Y : Y ITY).
 حيث الحل نسبي، وحتى إذا كان طليقاً يتقيد بآيات وروايات تحرم أمثال

هذه الموارد.
والمدحرمات الأصيلة حسب القرآن تقيد هذا الإطلاق، فأين إذاً إمكانية
 المحرمات بنصوص الكتاب كالمشركات وسواهن وهن عديدات. ذلك! ومع الغض عن كلّ ذلك فهذه المحرمات غير المذكورات هنا
 (الممنوعات من النكاح عقداً ووطئاً".
 حرمتههن بكتاب أو سُنة، وقد نبتـت حرمة نكـاح الزنـاة والـمشركا


الكتاب واللُّنة .
 انقطاعاً عن الإحصان، واتصالاً أنها محصنة يجوز نكاحها كما فصلناه.

 لاشتراء إماء يحللهن ما لم يمنع مانع من حلهن، وإمّا الأموال بديلة الوقاع دون عقد ولا ملك يمين، فليست إلّا بديلة السفاح

 الزانية غير التائبة أم وطء الأمة التي لا تملكها عيناً او هبة.

فكما يجوز النكاح بسـماح المنكوحة عن صدقتها كذلك وطء الأمة
الموهوبة بشروطه وشروطها .
ولا تقدير لصدقات النساء إلّا حسب التوافق ورضاهن
أو كفاً من دقيق أو سويق كما في حديث رسول اله له
ذلك، ولكن أصل الصدقة فريضة، ولا ينافيها جواز سماح الزوجة عنها


حسب التراضي نم لها ما شاءت من سماح أو تقليل.

 من نكاح وملك يمين أو تحليل، بشروطها المسرودة في الكتاب والسُّنة (أن تبتغواله الحلّ بأسبابه (ابأموالكمب") حال أنكم "امحصنين" أنفسكم وإياهن عن

 تالت : نعم فأجازه رسول الشا





 للنبي


 أقول: وروايات أمل البيت النكاحين
 شروط الإحصـان وموارد السفاح في الكتاب واللُّنة كالتي أشرنا إليها من

ذي قبل

 وسلبية المسافحة، والتفصيل موكول إلى سائر الأدلة القطعية كتاباً وسنة.
 فيهما إحصاناً لهما أو مسافحة، والإحصان هو الصيانة عن السفاح. إذاً فالزواج المنقطع وملك الأمة قد يـحصنان كما يحصن الزواج الدائم، ومن شرط الإحصان الذي فيه الرجم للمتسافحين أن تكون المرأة بمتناوله حتى تغنيه وتحصينه عن السفاح.

فقد يحصل الإحصان بالمتعة كما يحصل بالدائمة كما يأتي عند البحث
عن المتعة.



آية منقطعة النظير في التعبير عن النكاح بالاستمتاع، مما يشي أنها تعني إما خصوص متعة النساء: النكاح المنقطع، أم هي فيها أظهر مهما شمملت
 ضـمنياً للمنقطع، بل والاستمتاع خاص بالمنقطع منقطع عن الدانم لمكان
 النساء" لا تعني طول التاريخ الإسلامي إلّا النكاح المنقطع لا سواه . لا نقول وأُجْورَهُنَّه هي الدليل على أن الاستمتاع هو متعة النساه،

حيث الأجور مستعملة في كلّ المـهور(1) وما "هن مستأجراتل|"(r) بالتي





بمتعة النساء.
 أن الحل بالنكاح الدائم وملك اليمين كان معروفاً من آياتهما فلا حاجة هنا
 المنقطعة النظير في كل" آيات التحليل.





[1المُمَتَنَة: •11]




قال تلت : جعلت فداك أمي من الأريع؟ قال : لبست من الأربع إنما مي إجارة.
سورة النساء، الآية: ع .



 عبد بن حميد وابن جرير عن تقادة قال ومي قراءة أبي بن كعب.

فهو النكاح المنقطع.

ومنه أن لو كان القصد هنا إلى التحليلين المعروفين لم يناسبهما وَّنَّا آْتَتْتَعَعْ
ومنه أن واجب الصدلة فيهما غير مشروط بالاستمتاع بالضا بالضرورة، فهنا تحليل جديد يناط واجب الأجرة فيه بالاستمتاع.
نم لا تختلف الأمة الإسلامية - على اختلافها في نسخ الحلية لمانـية النساء - أن هذه الآية مختصة بها


هنا تفريع لخاصة المتعة على عامة الحل فيما وراء ذلكم الشامل لمئلث
 ولا بعد إلّا في هذه اليتيمة المشرّعة لها بخصموصها بعد عموم الحل فيما
وراء ذلكم.

ومذه تناظر توأمتها اليتيمة الأخرى : متعة الحج المفرعة على عامته:
 و"اماله بدلاً عن (أللاتي" موصولة قد تعني قدر المتعة، أن أجورهن تقدّر
 كما تعني خاصة النساء المنقطعات من كلّ النساء الشـاملة لهن وللدائمات والإماء. إذاً فقلدر المتعة مادة ومدة في النساء المقدرات أجلاّ، هو الأصل في (1) سورة البقرة، الآية: 197.

قدر الأجرة، دون أصل العقد الموجب بنفسه المهر دخل بها أو لم يدخل،
تمتع بها أم لم يتمتع •

وحصيلة الدلالة هنا هي تقدير الأجر بقدر الاستمتاع قدراً وزمنآ، فلا


وإن لم يرها فضلاك عن أن يتمتع بها .
وليست متعة النساء في حقل النكاح - الشامل لها آياً كان - إلّا كالبيع
 الـعقود العقلائية، ومنها عقد النكاح الشـامل لقسـميه، نـم آيات النـكا تشملهما دون ريب، مهما اختصصت البعض منها بالدائم بقرينة الطلاق وما وما

وعناية النكاح المنقطع من هذه الآية بلغت من الظهور والبهور لحدّ قد
 كأنها من أصل الآية.
 على (ا|ستمتعتمه" ومهور الدائمات تثبت بمجرد العقد عليهن دون شرط لواقع الاستمتاع.
فحتى لو لم تنزل آية المتعة ورواياتها لكنا نحللّها بطليق آيات النكاح،



 اله

وما نسبة النسخ إلى الرسول




 إلى الخليفة عمر إلّا حجة عليه تخرجه عن الإسلام|.
فحين يجمع المسلمون عن بكرتهم على تحليل متعة النساء بآيتها

 تخالف كتاب اله!.



(1) سورة المائدة، الآيات: ع\&،

 (r)
 ,الثقطبي والفخر الرازي والنووي واليضضاوي والثخازن وابن جزي واليو حيان وابن كير وأبي السعود والسيوطي والثوكاني والآلكسي، إنا الآلية نزلت ني منعة النساء، مهيا اختلفوا في تحريمها بعل أم بقاء العل
 §
 $=$ مات.

أبيحت، وآرائهم ورواياتهم في تحريمها متعارضة(1).
=
 وعن ابن مباس إنها محكمة - يعني لم تنسخ - وكاذ يقرا الفما استمتعتم به منهن إلى أجل

تد اختلف في نسخ متعة النساء بخمسة مشر وجهاً : ا - كانت رخصة في أول الإسلام نمن نهى




 تبح تط في الإسلام تاله النحاس، 11 - أيحت نئم نهي عنها في خيير نم أذن فيها ما مام الفتح


 ثم أيحت تم نسخت، 10 - أيحت سبعاً وهام الأوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع (راجع
 الباري q:
-













وإنما نشأت الفتاوى واختلقت روايات وأوّلت آيات في نسخها بعدما حرمها الخليفة عمر، ولم يكن لتحريمها بحليث النـا النسخ قبل عمر عين ولا أثر وكما يدل عليه المروي عنه (امتعتان كانتا في زمن رسول الله


بحاجة إلى تحريم عمر!
ولقد استند لإباحتها جم غفير من الصححابة والتابعين بالآية، متابعين حلها إلى يوم القيامة(1) وكما أجمع عليه الأنمة الاثنـي
=
 يوم خيبر؟.
 مع ما وتع في خيبر من الكلام اقاله الزرداني في شرح الموطاله (الغدير للعلامة الأميني 7: . (YY - Yro

 شاءه



 والدقيق الأيام على عهد رسول الا لا






 إذا كان في آخر خلافة عمر (مصحع مسلم I : Y90 - مسند أحمد ب: •Y وذكره فخر =

=








 المعاد 1: Y) (Y).
في الوسائل 1E:








 [النساء:

 وووضهم من ذلك المتعة.



 = $\quad$ ( ${ }^{(Y)}$

نزلت بشأن النكاح المنقطع(1) مهما اختلفوا في نسخها، والأكثرون من
=





 بلغني أنه أحلها في كتابه وسنها رسول الشا



مليكما من زوج









أقول: والروايات في حرمة النذر والحلف والعهد ملى ترك المتعة كثيرة.
 الجصصاص في أحكام القرآن





 رداءه فزعاً فقال : مذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمتث (إسناد صسيح رجاله كلهم ثقات =

كبار الصحابة ذهبوا إلى عدم نسخها(1)
= . (Y•7 :V
ومنهم الإمام علي



 على ذلك عدولاً فمكث معها ما شاء الها الذ يمكت ثم انه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن





 بن مسعود وعبد الله بن عمر العددي ومعاوية بن أبي سفيان وابيو سعيد اللخلدري وسلمة ابن ابن
 المخزومي وعمر بن حريث القرشي وأبي بن كعب الأنصاري ورييعة بن عمر الثقفي وسعيد بن جير وعطاء أبو محمد اليماني وطاوس اليماني والسدي وي
أقول: مؤلاء الكبار وأصحابهم كانوا يستحلون المتعة وكا وكما قال أبو عمر: أصحاب الماب ابن


يستمعونها كثيراً.
وعن ابن جريح عن مطاء قال سمعت ابن عباس يقول : رحم الشه عمر ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الش رحم بها أمة محمد

 شقى الأشقى - وكذلك في تفسير اللسيوطي Y : • •1 من طريق الحافظي عبد الرزاق وابن


 $=$

وما اختلاق الاستدلال بآيات إنها نسخت متعة النساء إلاّل بعدما أفتى

 استدلت بها عائشة بقيلتها العليلة أن المتمتع بها ليست زوجة! الألها تم ومكية


إذاً ناسخة لها، ولكن لا تناسخ في البين لمكان عموم الأزواج .

 الأزواج لهن كما لهن!.
 بالدائمات بقرينة الطلاق المـختص بهن وذلك اختصـاص حكمي وليس موضوعياً يخرج المنقطعات عن النساء، وليس الانفصـال دون طلات الات دليل الحرمة كما تنفصل الإماء بالبيع، وتنفصل الأم بنكاح الربيبة والمفتضة
=


 قلت: عابت أمتك أربعاً ، تال: فوضع رأس درته في ذته ووضع أسفلها على نتخله نم تالـ:





$$
\begin{aligned}
& \text { تتيية والطبري. } \\
& \text { (1) سررة المؤمون، الآيتان: 0، } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الطلاق، الآية: } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

والملاعنة، والمرتدة عن المؤمن، والمؤمنة عن مرتد، والزانية المصرة عن

 وانقطاعاً، ومـخمس الأحاديث حول الشـمول وعدمه، بشرط الميراث وعدمه، معروض على عموم الآية فالأثبه تبوت الميراث في الانقطاع كما

وحتى إن ثبت تخصيص بدليل قاطع لا مرد له فهو كالتخصيص بغير القاتل والكافر وهما من الأزواج قطعاً، نم وآيات الميراث المتقدمة نزولاً وترتيباً على آية المتعة ليست لتنسخ المتأخرة! .
 بغير الإماء والمنقطعات بدليل السنة القاطعة ولمحة الآية في وأَّوَ مَا مَكَكت
 على آية المتعة.

ذلك، إضافة إلى أن ها|نكحوا॥ هنا إيجاب للفرار عن ترك القسط بين اليتامى فلا يشمل كلّ حقول النكاح الدائم فضلاً عن المنقطع فلا تخصيص إذاً بل هو تخصّص

ذلك وهؤلاء مصرون على نسخ آية المتعة بهذه الآيات وما هي لو كانت
 فهل أحلّ اله السفاح لفترة تم حرمه؟!

ومما يؤكد حل" المتعة بعد الضروررة الواقعية إليها في ظروف قاسية

سورة النساء، الآية: بالَية: با .
 والإماء كما تعني سلبية النكاح الدائم أم كلّ نكاح، وقد استدل الإمام لكلها بآية الاستعفاف.

فالأصل في الزواج هو الدائم تم المتعة بالحرة أو الأمة كما في الآية



- وَآن تَصْ

إذاً ف الا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرون ويدعين على الآمر بذلك ويلعنوناه . والقول إن سكوت الصحابة عن فتوى الخليفة دليل إما على كفرهم أو على واقع النسخ، مردود بـعدم السكوت المططلق أولاً، وأن التقية من الـن الفظاظة والغلظة قد منعت الساكتين عن الرد عليه وكما كانت التقية لأئمتنا
 تحريم المتعة لكنا نضربه عرض الحائط بمخالفة القرآن . فما طنطنة النسخ بالقرآن أو السُّنة إلّا منذ حرم عمر متعة النساء فلا نجد قبله ولا إشارة إلى نسخ بكتاب أو سنة فإنما رأوا نسخها فرووا نسخها الِا حرمها عمر (r)وقد ورد بتحريمها - فقط - من قبل عمر زهاء أربعين حديثاً
(1) سورة النور، الآلية: سr.
(Y) سورة النساء، الآية: Y0.
(Y) كما في خطبته اللثهيرة (امتعتان كانتا على عهد رسول اله (Y) عليهما متعة الحج متعة النساء، وفي لفظ الجصاص : لو الو تقدمت فيها لرجمت) (البيان




أخرجها رواد الحديث وكبار المؤلفين من الصحابة والتابعين مفسرين
ومحدنين (1)
=












 فقال: إن رسول اله الى اله

 وعن جابر تال تمتعنا متعتين ملى مهد الني الحي








الكامل ا: : r•r - أول من حرم المتعة .




 نقيصة بعد التسمية، ومتى سمح في عدم فرض الفريضة فهي باقية على عهدته فيرجعان إذا لم يتراضيا إلى مهر المئل . إذاً فلا تسقط الفريضة بعدم تسميتها، ولا تنقص بأية وسيلة إلّا أن يعفون، ولا تتجوز مبة المرأة نفسها دون مهر فإنها خاصة حسا حسب النص بـالـنـبـي

 إلاّا في حقل الاستمتاع وقاعا أو سواه من مقدماته بسائر الحظوات الجنسية نظرة وقبلة ولمسة، فإذا خلى العقد عن كلّ ذلك فلا استمتاع فلا فريضة اللا فلا فلا إذاً - اللهم إلّا في العقد الدائم حيث اللآليات الفارضة للفريضة فيلة فيها طليقة غير مقيدة بالاستمتاع، وهذه دلالة ثانية أن محط هذه الآية الأصيل هو العقد المنقطع

 الاستمتاع، كذلك الأمر إذا لم تفرض فريضة حيث تقدر بقلر الاستمتاع عدة أو مدة.
(Y سورة الاحزاب، الآية: •0.

إذاً فلا تعني (ماه) هنا أنفس المتمتع بهن، وإنما هو قدر المتعة عدة أو
مدة
وفي النكاح المنقطع فروع أصيلة كالتالية :
1 - هل تشترط فيها - كما في الدائم - الصيغة اللفظية إيجاباً وقبولاّ؟



والإجارة، وقد يتأيد الإطلاق برواية(1)
 أن يقال أن ليس لزام الابتغاء بالأموال صيغة لفظية رسمية كما في سائر المعاملات، ولكن ضأحل" قد تعني حلّ النكاح المحرم من ذي قبل، ولكنه





وفي الوسائل أبواب حد الزنا ب 1 ا روى الصدلو في في الفقيه والثيخ في التهنيب عن محمد







إليه فخلى سيلها نقال حمر : الولا لا علي لهلك عمرا


 على ذات البعل!

حل" الاستمتاع بنكاح أو ملك أو تحليل، فكما تحل المملوكة بالملك دونما صيغة للتمليك، كذلك وبأحرى حلّ المنقطعة.

ذلك، ولا يترك الاحتياط بصيغة النكاح، ولكنه إذا حصل معاطاة لا بحكم عليه بالسفاح، حيث الحدود تدرء بالشبهات، وهذا فيه شبهة النكاح
 عقد النكاح، حيث العقد لا يختص بالصيغة المخصوصنة، فإنه قرار بين الطرفين المعنيين بأية ظاهرة لفظية أماهية من الدالات الصات الصريحة أو الظاهرة عند الطرفين في قصد النكاح

Y - ه - بل يجوز النكاح المنقطع دون إذن الولي؟ قد يقال: لا، لقوله


 فلا دليل - إذآ - على اشتراط إذن الولي في المتعة، والأولوية القطعية
 بها دون صرف صيغة التحليل، والروايات متظافرة في أصل الحل دون إلذن الولي إلّا في الدخول(r)
سورة البقرة، الآية: : الآية: Yrv.
 أبا مبد اله
 امل جعل ذلك إلا لهن فليسترن وليستعففنه والتستر يعني عن التمتع بهن والاستعفاف يعم

 $=$

نقال: لا بأس ولا أترل كما يقول مؤلاء الأقشاب.
" - هل تجوز متعة الزانية والمشركة؟ قد يقال بالجواز لبعض الروايات وتطاردها آية النور والمائدة وطائفة أخرى من الروايات فصلنا البحث عنها على ضوء آية النور، ولا ينبغي حمل لا ينبغي في رواية على مرجوحية والإمام مستند فيها إلى نص آية الحرمة)
=



 ما لم يتغض ما مناكل لتعف بذلك، أقول: لتعف بذلك تعم العفاف بالمتعة والعفاف عن الدخول
أتول: ومثلها كثير والأخبار المانعة من تزويج البكر محمولة على مورد الانتضاض كما كما من
 اله


 أقول: لان المنع معلل فيها فجواز أحلد ثابت شرط آلا يعلم أملوما وكما دلت عليه الأحاديث السابقة.
مذا والتزويج أخص من التمتع نقد يعني الدخول، نم ولو الو كانت بين الروايينن معارضة فإطلاق
 الولي، ولا تخصيص إلآ في النكاح الدانما








ع - هل الأجل والمهر يشترطان في المتعغ؟ لا ريب في اشتراط الأجل

 نقيصة أو سماحاً عن أصله.
=


 وصقيح أبي ميم من أبي جعفر

 ورواية محمد بن الفيض وفيها تال
 تال : الللواتي يدمون إلى أنفسني وتد عرفن بالفساد، تلت: والبغاياء ثال : المعروفات بالزنا، قلت: نذوات الالزواج؟ قال: المطلقات على فير السنة (الكاني ه: ع\& ع ومكذا في المعاني 000 وفي التهذيب والاستبصار بدل ايؤينه ايزنينه) .

 وأنا هنده عن الرجل يتزوج الفاجرة منعه؟ فال : هلا بأس، وإن كان الت التزيجِ الآخر فليحصن








 (1) وفي الوسائل 18: 180 عن زرارة عن أبي جبد الش مستى واجر مستى.

0 - إذا نسي الأجل المقرر بينهما فهل ينقلب دائماً أو يبطل أو يصح
منقطعاً؟
وجوه أشبهها الأخير حيث العقد مبني على الأجل كما إذا بنى على مهر
تم نسيه في العقد أو تركه ذاكراً مبنياّ على ما يعلمان، وأحا آلاديث الانقلاب
محمولة على عدم البناء!
 اللحيض الثلاثة بأطهارها؟ وهي مـختصة في آيتها بالمطلقات! ولا تقاس
 الروايات(r) والأثبه هو الوسطى قضية التدرج من الدائمة إلى المنقطعة إلى الأمة وللأخيرة حيضة، كما وهو الأحوط.
= معلوم إلى اجل معلوم



 ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارئة،




 أيامها كان طلاتها في شرطها ولا نفةّ ولا عدة لها لها مليك. (Y) سورة البقرة، الآية: MYA.
 المتعة - إلى أن قال - اوعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فنخمسة وأربعون يوماً) (الكافي (६0):0

V - عدة الو


معروضة عليها فتصدو المو افقة(r) وتطرح المـخالفة لها(r)
1 - وهل يـحصل الإحصـان بالـمتعة كما اللدائمة سواء؟ قل يـحصل إذا كانتا على سواء في إمكانية إغناء غريزة الجنس، فـمن كانت عنـله دائمة لا تغنيه كالتي لم يبن عليها أو الغائبة أماهية من غير الممغنية فلا إحصان له بها،

= سعيد في كتابه حسب نقل البحار عن النضر بن حميد عن ا"بي بصير عنه
 المتعة ما على الامة وهي غير صريحة في العدة فلعلها تعني الطاحة الواجبة كزوجة أم والقسم

والصحيح أو الحسن عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اله

 محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان في حديث : اإن أقل العل العدة حيضة وطهرة تامة) (الوسائل باب Y Y من أبواب المتعة) وهي غير صريحة في عدة المتعة ولا طليقة








وعشرأه (المصلر) .

 من أحاديث الإحصان بالمتعة كما الدائمة معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت الابا



 في الأكثر ليست عند المتمتع، وهكذا الأمر في المحصنة أن يكون عنـون ألدها من يغنيها، ولأن الإحصـان درجات يعني في باب الرجم أعلاهما، للذلك يشترط في إحصانه كما له وتمامه على أية حال. ذلك فلا يرد على مستحلي المتعة أنها لا تحصن فهي - إذاً - مسافحة، وآية التحليل تشترط الإحصان، حيث الإحصان مشترك بينهما وبين الأمة دون اختصاص بالدائمة.

ذلك وإن ادعى أنه غير مزوج يصدق، وإن ادعى إن زوجه لا تحصينه
 كانت دائمة أو أمة فقد لا يصدق اللّهم إلاّلا إذا احتمل عقلائياً إمكان صدان حيث الإحراز شرط في موضـوع الإحصان.
= فقال : لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصين؟؟ فقال : الا إنما مو على الثشي؛

 وجه والأحل انَ تكون منده ويمتناوله كما المراة الدائمة.


 قال : لا يكون محصيناً حتى تكون عنده المرأة يغلق عليها بابه (المصدر) .



 سورة النساء، الآية: ع Y.

والقدر الكافي في هذا الإحصـان أن يقضي الزوج الحاجة الضهرورية العادية لزوجه، لا والحاجة المتطرفة.

وإن كانت عنده زوجة دائمة عجوزة دميمة فقد يصدّق في دعوى عدم الإحصان، وأما الزوجة السليمة التي يقضي بها الحاجة الضرورية في العادة

فهي تحصن ولا تقبل دعوى عدم إحصانها .
والأصل أن يعرف الإحصـان واقعاً أم بالمظهر المتعوّد، فإن شك فيه
فلا حدّ حيث الحدود تدرأ بالشبهات.
1

 متفرع على الاستمتاع كماً وكيفاً وإن بنظرة ممتعة أماهية، فإذا انقطع التمتع ولا سيما عند عدم القابلية في الأنثى فقد ينقطع أهل العقد عن بكرته. اللهم إلّا أن يقال إن الأجر الفريضة متفرع على الاستمتاع دون صـحة

أهل النكاح سناداً إلى طليق آيات النكاح اللاحر
ولكن النكاح ككل مفروض فيه المهر حسب آياته فحين لا فرض في المـهر لعدم الاستمتاع فلا عقد إذاً، وليست مشروعية النكاح المنقطع إلاّلا
 شرط الاستمتاع، فالأشبه عدم صـحة الـعقد المنقطع عند عدم إمكانـية الـاع الاستمتاع وإن بنظرة أو قبلة أو لمسة، بل هو تلاعب بآيات اله! . اللهم إلّا أن يقال إن النكاح المنقطع من فروع الدائم وليس إمكانية
 بالنكاح والمجوزة له لا تشترط الاستمتاع كأصل .

وليست آية المتعة صريحة بل ولا ظاهرة في اشتراط الاستمتاع، فإنما
تفرع الفريضة على الاستمتاع






 مالآ وحالاّ، وطول ربنا سبحانه وتعالى هو كلّ طول.
 طولها بمناسبة النكاح استطاعة القدرة المالية أو الجنسية لنكاح دائم، ومن تم المنقطع فإن لكلّ طوله على قدره مهما كان طول الدائم أطول ومسؤوليته

أعضل .
و"ينكح" هنا بعد خصوص المتعة وطليق النكاح قبلهما ليس ليعني فقط - الدائم، بل هو طليق يعم إليه المنقطع مهما اختلفا درجة ومسؤولية.
 وإنما خرجت منها ذوات البعل، ولمكان ضاالمؤمنات" وكما قورن المؤمن في



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة غافر، الآية: ب. } \\
& \text { (Y) سورة التوبة، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$


طول الأولى ولا الثانية لخفة المسؤولية في طول المال والحال على أية حال .

 بخلد البعض من المؤمنين أن المؤمن أفضل من الأمة المؤمنة بأنه دعوى خاوية، إذ ليست الحرية بالتي ترجح إيمان الحر على سواه، إنما مو رجاحة
 الإيمان من الإماء لأنهن إماء.

 والمدّعاة التي هي المدعاة بين الأخفاء.
ذلك وقد سمح في آية المائدة بنكاح الكتابيات فهي ناسخا
 منا عموماً وفي آية البقرة والممتحنة خصيوصـاً، وقد تعني „المؤمناتله هنا الموحدات فلا نسخ
و"امن فتياتكم" هنا ليست لتعني مماليككم أنتم الناكحون حيث الملكية هي نفسها المحللة لعمليات النكاح، وكيف ينكح المحللة بملك كما لا ينكح المححللة بنكاح؟ وقد سمح الله في نكاحهن بإذن أملهن وُؤَنكِمُوهُنَّ


ذلك مهما جاز نكاح الممملوكة بعد عتقها كنكاح المتعة بعد انقضاء وقتها، ونكاح الدائمة بعد طلاقها وانقضاء عدتها .

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الحجرات، اللآية: عمران، الآية: } 190 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

فتلك إذاً مرحلة ثالثة تنازلية من مختلف خروب النكاح، ابتداء بالدرة دائمة ومنقطعة وانتهاء إلى المملوكة منقطعة ودائمة، وليكن بإذن أهلهن.


وكما عن النبي
وقد يعني وأَّلِّهِنَّه إضـافة إلى المـالكين آبائهن حيث الأهـل تشـملهم
إليهم، بل والآباء أحرى بأهليتهن من المالكين (r)
 قيمهن وما يرضين وأهلهن، دون مماكسة ومناقصة لأنهن إماء فإنهن مؤمنات

ولذلك سمين هنا بفتياتكم المؤمنات، دون الإماء أو المملوكات ونات
وذلك النكاح الـمشروط أولآ بعدم الطول في الـحرائر، نمّ وِيٍذْنِ


الناكحين - شرط الإحصان فيهن
ولقد نرى شريطة (الـمحصصناتلا هنا وفي الـحرائر أصيلة في سـماح
النكاح، مما يحظر كلمة واحدة عن نكاح الزانيات، بل والمتهمات.

(1) تفسير الفخر الرازي • : • •7.

- نور الثقلين 1 : إلى أن قال - : ولا يصلع نكا


تال: مو زن إن إن اله
 مبد اله :
 فيها إلا بإذنها مما يمنع عن نكاحها دون إذنها - تأمل .
 كملتها بتحريم غير المحصنات بصيورة طليقة وكما هنا، حيث الشرط كور كونهن (امحصنات) وكما الزانية ليست محصنة، كذلك المتهمة، وظاهر الإلحصران العفاف كاف ما لم تظهر أمارات الشذوذ والتبعثر .
 بينهما أن المملوكة متعرضة للسفاح واتخاذ الخدين أكثر من غيرما، فلا بدّ إذا لها من سياجي الإحصان: من أزواجهن ومنهن أنفسهن، دون الـرانرائر اللاتي هن بطبيعة الحال أبعد من السفاح واتخاذ الأخدان.

أجل وإن الإماء بطبيعة الحال تكون خرّاجة ولّاجة مـمتهنة مبتذلة، ولنلك لا يجوز نكاحها إلّا عند الضرورة وأن تكون محصنة غير مسافحة ولا منخذة أخدان، ولم يشترط في الحرائر إلّا شرط العفاف بإلحصان الزورج

وقد نتنبه هنا أن حل" الإماء المؤمنات لمـن لم يستطع منكم طولاً الن ينكح المحصنات المؤمنات، ننتبه أنه يحلل متعة الـحرائر بأحرى من نكاح الإماء، ولا سيما في العصور التي لا عثور فيها على الإماء، فهل يصبر غير
 المؤمنات؟!.

فكما الرسول الضرورة رغم توفر الإماء زمنه، فقد يحللهمها في الزمن الذي ليست فيها إماء
 والحضارة أغوى، فالصبر على العزوبة أشجى وأنكى!

وقلّ ما ظلم المسلمون بفتوى غير صـالحة بمثل فتوى الخليفة بحرمة متعة النساء، وقد صدق الإمام علي ڤٌ

عمر عن المتعة ما زنى إلّا شقي أو شفا : قليله .

 السفاح خلاف الإحصـان، كذلك اتخاذ الأخدان مهـما كان دون سفاح، فإنهما خلاف العفاف الأنثوي

وكما أن شرط الإحصان شرط لسماح النكاح بداية، كذلك هو شرط له





(أَحْهِنَّ
 دون عامة الفتيات حتى تعني "أحصن" أسلمن، 'تم التعبير عن الإسلام بالإحصـان غير فصيح ولا صسحيح، فإنما تعني وأَحْهِنَّ السفاح بسبب من الأسباب الثلانة: نكاح دوام أو انقطاع أو ملك يمّانـين شرط آن يكون اللقاء فيها قلر الإحصـان.
 قال: إحصانها إسلامهاها

 وقد قرر عذاب الححرائر الزانيات في آية النور (امائة جلدةهل إذا فعلى الإماء المزوجات خمسون جلدة(1) حيث تتخصص آية النور في ذلك الـدل بهذه الآية، فليس على غير المزوجات منهن ذلك الحد قضية صريح الشرط، اللهم إلّا تعزير يعم كافة التخلفات الجنسية التي التي ليس عليها حد. ولا تعني (المحصصناتله هنا ذوات البعل من الحرائر فإن حدهن الرجم وليس له نصف، وإن الحرائر المقابلة للفتيات هي بطبيعة الحال تعني غير الإماء من النساء بصورة طليقة دون ذوات البعل منهن خاصة الصة إضـافة إلى أن العذاب المقرر في نصّ القرآن في السفاح ليس إلّا مائة جلدة، والرجم مستفاد من السنة.




 البدنية أو النفسية، حيث العزوبة تـخلّف كلاّ من هذه وتلك اختيارياً أو
(1) المصدر - أخرج سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهي عن ابن مباس قال تال رسول الشا المحصنات، أقرل: ذلك حدها ولكن قد تجلد الألمة بزناما ومي فير ذات بعل دون الحد الحد كما أخرج عبد



أوتوماتيكياً وعنت العزوبة هو في قمة الأعنات، والتصبر عليها من أصعب التصبرات، فليستعفف عن ذلك العنت بزواج أم تصبر ما أمكن، والترجيح للأرجح في المكنة بميزان اله.
إذاً فلا يسمح في نكاح المملوكات إلّا على شروط عدم استطاعة الطول لنكاح الحرائر وخشية العنت من ترك النكاح عن بكرته، وأن يكون بإذن

أترى وهكذا يكون نكاح المتعة؟ لا دليل على التسوية، بل وطليق الآية

 اللهم إلّا في موارد استنائية أثير إليها فيما نقلناها في الروايات.
 يزيل الخشية ويخفف وطأة العنت، فضلاّ عما لا يخشى عنتاً أم ليس له

وتصبروا عن خلفية العنت وهو الشذوذ الجنسي ارتياضـا على التقوى
لتقوى - إذاً - على ترك الطغوة.
 خشية ولهم طول في نكاح الدرائر، فينكحون الإماء رغم عدم الضروورة الموجبة أو الراجحة تذوقاً وتننناً.

أجل إن هناك سبيلاً صالحة فسحاً لمـجال ذلك التذوق هو ألـو أن يشتري مملوكة نم يعتقها نم ينكحها، والعتق هنا رحمة وهو في الوقت نفسه ضريبة لزوال المحظور عن ذلك النكاح المشروط حيث يزيل هذه الشروط، ويكون - إذاً - ولـده حرأ دون ما إذا نكـح أمة حيث الولد يتبع الـئ الأم في الـحرية

وحصيلة البحث حول الآية أن الأهـل للمؤمن نكاح الما المحصصنات
 المؤمنات دائماً أو متعة، والمعيار في سماح الـما التنازل عن كلّ إلى تالية عدم

استطاعة الطول لما هو أحرى مع خشية العنت(1) .
فمن يستطيع طولاً للنكاح الأول بواحدة تم لا يستطيع طو لآ للثانية كالأول فالى الثاني نم الثالث، وليست شريطة خشية العنت إلآل للثالث، فمن الا

 النكاح في هذه الآية ثنائي المورد: نكاح الـي الحرة العفيفة ثم الأمة العفيفة، دائمة في كلّ أو منعطعة.
وقد يعني الحظر في نكاح الأمة إلّا عند الاضطرار أنها ليست مأمونة كالحرة، فإنها مملوكة الغير فخادمته، فلا تسوى للرجل المؤمن الشريف. فالمحظور على أية حال هو نكاح غير العفيفة، نم المحظور لمن





:(4) صَ


 الشا

تلحيقات ثلاث على ما حملته الآيات السالفة على طولها وطولها في حقل الرباطات الجنسية محللة ومحرمة.
 للحسنة بمزيد، وتنديد باللسيئة في مزيد، قضية خلود الشئر الشُرعة القرآنية أن تحلق على كافة السنن الرسالية، نم غربلة لها وتكملة لهذه الأمة المرحومة الا وترى (يهديكم" لا تلائم الهدي إلى السنن السيئة لأنه في عرف القرآن
 عَذَابِ ألكَعَعِيرِهِ


 بين الأختين وقد حرمه الله في هذه الشرعة، ومن الثانية نكاح نساء الآباء

 النجدين من السنن الماضية، ولتعلموا مدى رحمته الواسعة الطليقة لأمة القرآن الخالدة .

 العظيم، قيل له وما النهر العظم؟ قال: رسول اله الش اله




سورة الحجّ، الآية: ع. ع.
 عليكم في بلورة الأحكام السالفة تكميلاً لها وتسهيلاً، ثم توبة عليكم فيما
 على مرّ الزمن الى يوم اللدين
 يَتَّبِعونَ ألمَّهوَتِهِ وهي كلِّ ما يـخالف عقلية الإنسـان والفـطرة وعقلية
 الشهوات، أو عن حليلة الشُهوات وَمَيْنَا عَظِيمًا . فكما الميل المطلق إلى الشهوات محظور وميل عظيم، كذلك الميل عن الشهوات تقشفاً زائداً عن المحبور محظور وميل عظيم. فاله يريد منا العوان بين الميلين على ضوء شرعته، دون إفراطة الفوضى في الشهوات كما يفعلها الإباحيون المستحلون لـان العامة النشهوات ألما أم يوسعون نطاق الحل إلى الأخوات وبنات الإخوة والأخوات كالمجوس، ولا تلا تفريطية
 حرم المتعة المحللة، وهي من السياجات العظيمة على اقتراف الشذوذات


فالميل العظيم في إفراطية الشهوات هو الذي اللذي يهبط بالإنسانية إلى
 اللهو، وإشباعاً لنهمة البهيمة السافلة فتصبح الإنسانية - إذاً - أخل سبيلاً من الأنعام!.

 عن شرعة الهل وعن حقل الإنسانية السامية وامَيْنَا عَظِيمًا .

إنهم يريدون أن يطلقوا الشُهوات عن كلّ عقالاتها الفطرية والعقلية

 الإناث أو يتسافلدون عليهن كما تسافد البهائم وليس هنـالك أحد يقول

لأحدهم مه مه! .
 الشهوات، فيسـمح لكم في تشريعه ما سـمح لكـم في تكوينه، إذ ليست

الشرعة الإلهية إلّا نسخة طبق الأصل في الفطرة الإلهية.
فالضغغط على الشهوات الفطرية والخلقية، غير المضرة بالإلنسان في روحه وجسمه، ضغط جاهل قاحل، كما الإباحية الفوضى تسريح قاحل جاهل وخير الأمور أوسطها



تحريج عليه.
وهـذه هي اللـمـسة الأخيرة في التـعقيـب على حق الـمــطورات والمحبورات الجنسية تتولى بيان رحمة الله الرحيمة بضعف الإنسان، تخفيفا
 محمد مهما كانت درجات.

- ذلك، رغم أن الكثير من الممجاهيل الأغبياء يحسبون التقيد بمنهج الها وبخاصة في علاقات الجنسين - يحسبونه شاقاً مجهداً، تم الانطلاق مع طليق الان

(1) سورة النور، الآية: 10.

حيث التجرد في علاقات الجنسين ظاهره فيه الرحمة وياطنه من قبله العذاب، فلقد كانت فوضى العلاقات الجنسية مي التقدمية البيضاء للحضاريين في الجاملية الأولى والأخيرة، فحطّمت الحضـارتين قديمة وحديئة وحتمّ على الحضـاريين ولا سيما في القرن العشرين انهيار
(الطاقات الروحية والبدنية وانهيار كافة ميزات الإنسانية الا














 وكانت الحال تدمو إلى بذل اككر ما يمكن من القوة والوتا والوت وسائر الآدوات والوسائل فيا في

 ووسالثها ني علاجهم ني تلك الأوضاع الحرجة.


 $=$

الالمراض كيرة أخرى.
$=$








 أحيل اليوم الذي تمّ فيه زواجنا ولم التق به إلى مذا اليوم لاني كنت لا النوي تط ألا ألا أهرا معاشرة زوجية.
قال عميد كلة شهيرة في باريس يوردد: إن عامة الثباب يريلون بعقد النكاح استخدام بغي في بيتهم أيضاً، وذلك انهم يظلون مدة هشر سنين أو أكتر يهيمون في أودية الفجور أحراراً طلقاء نم ياني عليهم

 في كل حرب خاضتها ومكذا تتوارى عن مسرح الحضارة نم عن من مسرح الوجود اليون يوماً بعد يوم









 وتكوين أسرة ظإن الخط البياني لعدد سكان السويد يميل إلى الانتراض . . . مع وجود الدولة =
=
 في نسبة المتزوجين وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشر ميـن مع ملاحظة ألن مشرين

في المائة من البالنين الأولاد لا يتزوجون أبداً.


 الرجل تبدأ ملاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثي الثامنة عشرة والفتاة في سن اللخامسة عشرة وإن 90 في المائة من الثبان في سن Y Y لهم علاقات فـات جنسية.

 وتقول الأبحاث العلمية أن •^ في المائة من نساء سويد مارسن علا قاتات جنسية كاملة قبل

الزواج و و• في المائة بقين بلا زواج


الأطفال غير الشرعيين كما قلت.


 الزيادة المروعة في نسبة الطلاق.










= من دواعي تفكك الأسرة ويقربهم إلى موة انتراض اليا النسل .
 لامداثهم، لا لأنهم في حاجة إلى المال ولكن لالْ بهم شذوذاً جنسياً ناشئاً من آثار الفوضى الجنسية السائدة في المجتمع قبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضيخمة ذات فروع في مين مدن شتى مؤلفة من



 المعرون أن مناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوريا ولا

 ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد جاذيية، مجتمع نعيش اليوت فيه فيه مذا الثلقف الذي لا يلدع مصباً يستريح واخخيراً يعلن رئس الولايات المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا



 اللسينمائة التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهواني نحسب بل ثلقنهم دروساً عملية في بابه، والثالث المستوى الخلقي في عامة النساء اللذي يظهر في مالابسهن بل في في عريهن وني




 والني حدث أن أمريكا لم تحد من طنيان منيان مذه العوامل الثلائة بل استسلمت لها تماماً ومي

وأول نتاجاتهما المتحضرة هي الحاضرة للفرنسيين حيث مكنت منهم شهواتهم اللاّمحدودة إضمححلال قواتهم الجسدية إلى الروحية، كما وأن
= شبابنا يقول: انتشرت موجة الإجرام بين المرامقين والمرامقات مرات من شباب أمراب أمريكا وأملن حاكم ولاية نيريورك أنه سوف يجعل علاج مذا الانحران على رأس برنامج الإمصلاح اللني يقوم به في الولاية.



 الصغيرات ني طريق الريف وفي مسظم الحالات كان الما المتعلي أو المجر المرم فلاماً مرامةاً وني
 تتعرف عليه إذا حرضه عليها رجال البوليس .






 من مضادات الحيويات كالبنسلين والأسريبيتومايسين).




 القوى العقلية آَخذ في الازدياد ومي الكتر العناصر نشاطاًا في جلب التيان التعاسة للأفراد وتحطيم
 الصسة والأطباء امتماهمهم مليها حتى الآلن.

طغيان الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم عن بكرتها منذ بكورتها بين
القيلين
وتلك البشاعة المغرية باسم الحرية هي التي تريدها الأقلام الهابطة
اللخابطة في جاهلية القرن العشرين التي أصبحت أبشع من الجاهلية الأولى.

(1) ومثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلع للجندية ستة من كل سبعة ممن مم في سن التجنيد فسنة الل لا تتخلف!







(4T)






 بالحق وتد نصلنا القول حول آية البقرة وهنا مزيد.
(1) سورة البقرة، الآية: MM.

في الا ستنناء المتصل نعرف الحصر في المستينى ويعاكسه المنقطع حيث الحصر فيه في المستننى منه، وبصيغة أخرى علّها أحرى، الحكر في في في جملة الاستثناء مستغرق في المستثنى المتصل، وهو في المنفصل مستغرق في المستنى منه.

إذآ فالأكل بالباطل محرم بصورة طليقة لا تستثنى على آية حال، وقد

 استغراق الحكم في المستننى منه فلا يقبل استيناء على أية حال. نم المستثنى لا يعني إلّا أفضل الأكل بالحق، فكذلك - إذاً - سائر الأكل بالحق كما يراه العرف والشرع حقاً كالأكل بالهبة والهدية والصدلاق الصا

 تجارة عن تراض إذا لم يكن أكالًا بالباطل . فمحظور الأكل بالباطل - وهو التصرف الباطل - ضـابطة تابتة تحلق

 دون مبرر عقلي وشرعي، وكما يحضر عن كلّ التصرفات الباطلة في الأموال الِ العامة المشتركة.

ولا يصغى إلى قيلة القائل لتبرير اتصال الاستثناء: أن تجارة عن تراض هي أيضاً من الأكل بالباطل، فإن غالب مصاديقها لا تخلو عن أكل بباطل، ولكن الله أحل التجارة عن تراض لضرورة الإعاشة وأن باطل الأكل بالتجارة أخف وطأة من غيرها .

ذلك لأن الأكـل بـالبـاطل مـرفوض على أية حـال بســد البـاطل، والضرورات التي تبيح المحظورات تحلل الباطل على قلرها، دون تحليل طليق للباطل في تجارة عن تراض، فهذا القول هو أبطل من أكل المال بالباطل!

 فالتصرفات المالية بالأسباب الباطلة، أو معية الباطل أو الغايات الباطلة،

كلها محرمة دونما استيناء.
فالربا والسرقة والخيانة والبخس في المكيال أماذا من تصرفات باطلة

 تكون بسعي الحق وحق السعي، وبتراض بين المتعاملين، وهو بطبيعة الحال تراضِ مرضي عند الله، فقد يرضى اله وأنت لا ترضـى وقد ترضـى ولا يرضى اله، والمحور الأصيل في حقل التراضي هو أن يرضى الله، فلنفتش عن أسباب رضاه في أكل الأموال بيننا من أدلة الكتاب والسنة.
 إلى المؤمنين، فالتراضي الذي لا يرخاه الإيمان ليس مرخياً في خطاب الإيمان .

ولأن المؤمن عاقل قبل إيمان فلا بدّ أن يكون تراضياً عاقلاّ، فالتراضي اللذي يرفضه العقل أو يرفضه الإيمان ليس داخلا مِّنگُّهُ إنما هو الذي يرضاه العقل والإيمان.

وبصيغةٍ أخرى التراضي الباطل على أكل المال بتجارة أماهيه، هو

والباطل قد يكون بنظر العرف ويمضيه الشرع، أم لا يراه العرف باطلز وأبطله الشرع، فكلاهما باطلان فإن خطاب الإيمان يجعل البان الباطل ما عا عرفه الإيمان باطلاً، لا فقط ما يعرفه الإنسان طليقاً عن الإيمان.

فإن بين الباطل عند الإنسان وعند الإيمان عموماً من وجه يتصادقان في المصدَّق بطلانه عندهما، ويفترقان في الباطل عندنا دون الشرع، والباطل عند الشُرع دوننا والمحور هو الشرع، ولا تلا تصبح الآية مجملة حين اليا تعني الباطل كلّ باطل، ، إذ منه المعروف عندنـا بطلا بلانه فمحظور إلّا أن يسمح به
 الاضطرار كما سواه، ومنه المجهول بطلانه عرفاّ وشرعاً فلا يشمله النهي إذ لم يحرز بطلانه.

وأصل الباطل هو الزائل، فأكل المال دون مبرر عقلي أو شرعي باطل
 يتلوه في البطلان، والمعلوم بطلانه شرعاً لا عرفاً يوازيه، نم المـجهول بطلانه عرفاً وشرعاً لا يشمله دليل الحظر، حيث المتأكد كونه باطلاّهو المشمول لآية الإبطال وما سواه داخل في أصالة الحلّ بأدلتها .

إذآ فلا بدّ من إحراز كون الأكل بالباطل عرفياً أو شرعياً أو فيهما، وكما يكفي الباطل شرعياً في الحرمة كذلك الباطل عرفياً مهما سكت عنه الشرك الـا ولأن في الأكل باطلاّ كما فيه حق فلا بدّ أن يفتش عن باطله فيتجنب وعن حقه فيتقرب نم إذا شك في البطلان بعد كامل التحري المستطاع فمحكوم بحكم الحق .

سورة النساه، الآيات: YQ - YY
بقي المعلوم حقه عرفاً وشرعاّ، أو المجهول بطلانه عرفاّ وشرعاّ، فهما داخحلان في أهل الحل .
ولأن الباطل في الاأمل ما لا يحق التصرف فيه لعدم سعي أو حق أو سعي باطل فليس - إذاً - من المواضيع المجهولة ملـا حتى يجعل الآية مجملة .



 اللهم إلّا أن يثلث مورد الحلل، تجارة وسواهها سواء أكان معاملة أم سواهها . وفي الحق أن القول بأن المعاملات المعاطاتية غير محكومة باللزوم
 إشارة له من كتاب أو سنة.

 تعم التجارة كافة التعاملات إجارة وشركة ومضاربة ومزارعة ومساقاةٍ أماهيه






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النور، الآية: YV. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة البفرة، الآية: } 17 \text { ( } 19
\end{aligned}
$$

 لزامه بقرار أو دون قرار، فالنكاح تجارة كسائر التجارات.
ولا تختص ولِّبَرَّةً بما فيها الصيغة، فهي كلّ معاملة عقلائية غير محظورة في الشرع فالمعاطاة - التي تشغل الأكثرية الساحقة من المعاملات تحتل الموقع الأعلى من وِبَكَرَةً هِ وهي سيدة الموقف دون ريب.
 العقود المعاطاتية وهي أكثرها، فهي - ككل - لازمة إلآلا بدليل قاطع على الِي جوازها ويجري فيها كل" أحكام العقود من لزوم فخيارات بشروطها أم جواز فجواز الفسخ كيفما اتفق .
 التي تلحقها التراضي ماضية إذ ليست أكلاً بالباطل، أم غير ماضية لأنها لم تصلدر عن تراض؟.

القول الفصل هنا عدم صدق التجارة في الفضولية ولمَّا يحصل تراض حيث تعني (تجارة منكم" كما هي تراض منكمم، وليس عمل الفضولي منكم

 التراضي، فإن تراضيا إمضاء لها منذ حصولها فيا فمنذ حصولها فـا فيا وإن تراضيا

 على نفس المعاملة ولم يبينا أن متعلق التراضي منذ المعاملة أم أم منذ الآن فالظاهر أنه منذ المعاملة حيث تراضيا على المعاملة السابقة بكلٍ قيودهـا ومتعلقاتها ومنها زمان وقوعها .

فما لم يصدق في تججارة أنها أكل بالباطل فهي صحيحة حاضرةً أم

فضسولية، ولا أكل في الفضوولية قبل التراضي، وليست أحل المـعاملة
 تجارة غير حاضرة حيث تعم السلم والنسيئة والفضيولية، فإنما الواجب حصول تجارة عن تراض دون إجبار ولا إكراه، مهما تقدم التراضي أم تأخر

 حصل التراضي، إذ بطلت - إذاً - التجارة بإكراه أو اضطرارار، والتراضي
 فالمعاملة الفضولية قبل التراضي قابلة لكلا الإمضاء والإبطال، فإذا أبطل فلا يصح بإمضاء ثانِ.

والتراضي المشروط في صحة التجارة هو واقعه أن لو علما بواقع السعر في العوضين لتراضيا، دون التراضي حسب ظاهر الاضي الأمر ألًا غبن فيها ولا ولا عيب وما أثبه، إذ لا يرضى عاقل بغبن أو استبدال معيب بصحيح، فالسلع

 يعلم الغبن والعيب ويرضى على علمه فهو تجارة عن تراض مـا لم يكن خلاف العقل .

وكافة الـخيارات في مختلف المععاملات مبنية على أهـل التـراضي
والتفاصيل إلى محالها .
وذكر التجارة عن تراض بين كلّ موارد أكل المـال بالحق يشي إلى فضلها على سائر الأكل كما في حديث الرسول
(1) الكرام
(1) اللدر المتور Y: 1£ - أخرج الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخلدي عن =
 بالحق في نفسها، ولكنها تحصر حل" التجارة بما كانت عن تراضا التراضي يحلقّ على كافة التجارات والمعاملات دونا دونما استيناء فمن أكل المال بالباطل - مهـما كان تجارة - القرضُ دور دون نية الألداء




يكون له ولي يقضي دينه من بعده . . . . 1 (1)
=









 الش اليع، قال: بل ولكنمم يحلفون نيأثمون ويحتّثون فيكلبون، وفيه أخرج الأصبهاني في



 دينه ولا ياكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوتهم إن اله

 ودينه نيقضي مدته ودينها.

صصحيح آن القرض من التجارة، ولكنه لاعن تراض أكل بالباطل، حيث التراضي - كأصل - هو اللني يخرج الأكل بالتجارة عن الأكل بالباطل .
 بكل أسبابه وغاياته، فمن أُسباب قتل أنفسكم أنتم أكل أموالما الكم بينكم بالبا إذ يورث العداء والبغضاء فيخلِّف القتل، كما وأن أصل الأكل بالبا بالباطل قتل لإنسانية الأنفس آكلة ومأكولاّ منها، فاللذي يأكل مال غيره بالبالبا



 هي خلاف القيام في المصالح الحيوية، فهي - إذاً - قتل للحيوية الصالحة

كلإنسان.
ذلك، وكما أن قرن قتل الأنفس بالأكل بالباطل، يجعل ناموس الأموال كناموس الأنفس فإنهما متجاوبتان في مصلان الحانيات الحياة ومتناصرتان . وكما أن أكل المال بالباطل محظور، كذلك قتل النفس بالباطل،
 محبورة كماهيه، كما وأن قتل المستحق للقتل ليس قتلاّ بالباطل، بل هو حو حق كأكل المال بالحق على سواء.

ذلك، وكل من يعرض نفسه للخطر دون أمر مبرر فقد قتل نفسه إن

 سائره بالحمى والسهر" و وإن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضاًا".

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساء، الآية: } 0 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$


 هتكاً بها وفتكاً، بل هو أولى بالحرمة وأنكى وأشجى من قتل الأشخاص .


 من تصحيح القيد من تراض لا حق أم جبران كموارد أر خيار الغبن والعيب والشرط وما أثبه.

ففي موارد وحدة المطلوب يصبح عدم الرضى مبطلاً للتجارة عن =

 فتقاتلوا من لا تطيعونه.






 المغارات.


 رسول اله نعم يا رسول الشا احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشقتت إن افتسلت أن أملك وذكرت
 يُقل شيئاً.

بكرتها، وفي تعدد المطلوب فأهلها صحيح وفرعها يحتاج إلى تصليح كما في موارد الخيارات.

ذلك وأما خيار المجلس، فلدلالة استمرار مجلس البيع على عدم






- يغش مسلمآ")

فاختيار البيع في مجلسه دليل الرضـا وهو إسقاط للخيار المجلس، وكار فـا فـا


 افتراقهما دليل الرضا فلا تقبل منهما أو أحدهما دعوى عدم الرضا لا فإذا لم يفترقا بعد تقضٌي مجلس البيع وإن طال ساعات أو أياماً، لم
 (Y) اللر المتور
 النبي النبي أو يكون بيعها من خيار فإذا كان عن خيار فند وند وجبا،


 . المصلر الـابابـ

يبق الخيار لأنه خاص بمسلس البيع، وليس قضية تلاحُق المجالس متلاصقة


سواه فهما في مجلس البيع بعد افتراقهما حتى يرضيا .

تلحيقات حول الخيـارات:
1 - حيث الـخيارات ككلِّ مقررة رعايةً للـمتعاملين تكمملة للرضا بالمعاملة، وصداً عن الخسائر المحتملة فيها، فلا يجوز إسقاطها إلّا إذا كان عقلائياً أم قبال مال يسد تغر الخسائر المحتملة.
 لا يجوز السماح عن إعمال اللخيار بفسخ المعاملة أم أخذ البديل عن الغبن، فإنه تضييع للمال وتشجيع للغابن على الغبن

خ خ - Y

 التفاهم حاصل بين المتعاملين
فالمـعاملة بين المتعاملين من طريق اللّاسلكي سمـعيّا أو كتبياً ليس مجلسها إلّا ما يناسب الرباط بين المتعاملين باللّاسلكي، فإذا انقطع الرباط باختيارهما فقد اختارا المعاملة ولزمت.
 المتعاملين، وهي الرضى بأصل المعاملة، فإن رضي الأصل ولم يرض فرعاً
 بما يرضاه من الفروع.

: يَيْيرًا



 فإن تعمد قتل المؤمن هو قتله لإيمانه وكما يروى.
 كحرمة دمه، فهما - إذاً - متقاربان في المكانة الشُرعية في الحرمة، مهما كانا درجات.

ذلك، وكل مظهر من مظاهر العدوان على المؤمن لإيمانه يحقق أليم العذاب فإن عدوان الإيمان كفر مغلظ، وإذا كـا لم يظهر العدوان فـران فهو أخف مهما كان كفراً ظاهراً آو باطناً . ذلك، ولكنها - إذاً - مختصة بقتل الغير دون قتل النفس إذ لا يقتل ا'حد نفسه عدواناً عليها وظلماًا .

 الجمع بينهما أن القتل عدوان لإيمانه وظلم مهما كان لغير إيمانه، فهو قتل

للمؤمن مرتين
 والطغيان، فليس كلّ أكل للمال بالباطل ولا قتل النفس ككل مشمولاً لذلك
(1) سورة النساء، الآية: كه .

التحلديد الشديد، فإنما مو خاص بمن يفعل ذلك عدواناً وظلماً ولا سيما قتل النفس، فما دون ذلك - إذاً - ليس إلّا دون ذلك.
فكما يصلى ناراً على أموال المؤمنين وأنفسهم، كذلك يصلى ناراً على نفسه وأخرابه في الجحيم صلياً بصلي، وأين صلي من صلي؟.
 مؤمن مهما تظاهر بإيمان، فكيف يجتمع الإِيمان مع العدلا الِانِان للإِيمان اللّهم إلّا نفاقاً عارماً أو كفرأ جاهرآ، أم ارتداداً عن أصل الإيمان.
 . مُتَعَمِّدَا . . .

حيث جمع فيها بين الخلود في الجحيم والغضب واللعنة والعذلاب الأليم، وما هذه إلّا على رؤوس الضـلالة.



كَ كِيمَا (1)
ألا يا شرعة القرآن العظيم ما أسمحك وأيسر منهجك وأنور مبلجك ومدخلك ومخرجك، على ما فيك من تكاليف واسعة شاسعة قلَّ من يطبقها كما هيه.

فهله الشرعة الأخيرة - على ترامي أطرافها وسعة أعرافها ليست لتغفل في الوقت ذاته ضـفف الإنسان وقصوره وتقصيره، ولا تجهل دروب نفسه

لذلك تراها تعالج كسر المكلفين بسماحات صالحة مصلحة لهمب، فهناك رحمة اله الواسعة تدرك القاصر وترحم الضـعيف وتعطف الكثير الكثير على
 ولولا التكفير عن السيئات بترك الكبائر، أو التوبة عن الكبائر، أم والشفاعة، لولا هذه الثلاث لتحرّج كثير من المؤمنين الذين تتفلت عنهم سيئات صـغائر وكبائر، ولأيسوا رحمة اله وهو أخطر على كتلة الإيمان من مثلث الغفران بأسبابه .

وهكذا يداوينا ربنا كيلا ننجرف في هوّات الخطيئات، ولنعش على ضوء الإيمان بين الخخف والرجاء.

 (r) والكبائر هي جملة پكل ما وعد اله عليه النار||(0) وتفصيلاّ هي مفصلة في الذكر الحكيم بذلك الوعد، معروفة من أسلوب النهي والوعد والتكرار
(1) سورة المؤمنون، الآية: •1.
 والصغغائر .
سورة الجاثية، الآية: YI. Y .



 محارمه من كيراً وعد عليه نيرانه أو صغيراً رصدّ له ففرانهاه.





الصغيرة نم الكفر كبيرة عقيدية والفسوق كبيرة عملية.
وقيلة القائل إن اله أخفى الككبائر بين الصـغائر حتى تترك جـميع المعاصي سياجأ على الكبائر إنها قيلة عليلة لأنها غيلة من الها على عباده الضصعاف وحيلة لا تصلح إلّا من العاجز عن تدبير أمر خلقه، ولا رحمة الا ذلك الوعد حين لا تعرف الكبائر بأعيانها حتى تجتنب بغية تكفير الصغيائر، ولا تجد إلّا القليل القليل من المؤمنين التاركين لكل المعاصي حتى اللما المّم. ذلك، بل إن وعد الرحمة هذه تشجيع على الفحص لتعرف الكبائر وكما نعرفها من آياتها التي تحويها بقرائنها الظاهرة.
 وبرزخاً وعقبى.

وقد تعم الكبائر، فالتكفير - إذآ - ضابطة سارية المفعول في كافة الكبائر المنهية، ما لم تصبح الصغائر بالإصرار فيها كبائر .

وذلك التكفير الخاص باجتناب الكبائر يلغى فيه شرط التوبة، وعل" نفس ترك الكبائر وعدم الإصرار في السيئات هو نفسه حالة التوبة والندم، وإلّا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الكهف، الآية: } 9 \text { ع. } \\
& \text { (Y) سورة القمر، الآية: (Y) (Y) } \\
& \text {. سورة الحجرات، الآية : الآير، (r) }
\end{aligned}
$$



ذلك، ولكن الكبائر بحاجة في تكفيرها إلى توبة نم شفاعة أماهيه من مكفرات في الدنيا أو الآخرة.
أترى أن تكفير السيئات بترك الكببائر تشجيع عليها أو أنها لا تعتبر محرمات؟ كلّا! بل هو تشجيع على ترك الكبائر، وما من مؤمن إلّا وقد
 على الكبائر، وهياجاً على تضبيط النفس عن حرمات الله، ودفعاً عن اليأس عن رحمة الله وروحه .
فلا يعني - إذاً - تكفير السيئات أنها غير داخلة في المحظورات، فإنما ذلك التكفير في عداد الإثابة على ترك الكبائر، والسيئات غير المكفرة هي سيئات كما لمقترفي الكبائر حيث يعذب بهما لولا التوبة الصاللحة. ذلك كما وأن فتح باب التوبة في سائر المـعاصي ليس فتحاً لباب
 بالسوء، ورحمة عليهم كيلا يتورطوا في العصيان حين لا تكفير بتوبة أو سواها . وترى التكفير باجتناب الكبائر يعني - فقط - اجتناب كلّ الكبائر؟ قد
 كبيرته، فمن يجتنب الزنا تكفر عنه نظرة شهوة، ومن يجتنب الشرك يكفر عنه



 الكبائر بجمع السيئات، فالتارك لكل الكبائر تكفر عنه كلّ سيئاته، فالتارك لكل" تكفر عنه سيئتها المناسبة لها لـا إن حصلـي تكفيرها اجتناب تلك الكبيرة كما يعلم الله، تأمل .

وتكفير الصغيرة بترك الكبيرة هو طبيعة الحال في ميزان الله رحمة تربوية
 تركُ الكبيرة قدرَها وذلك مععنى إذهاب الحسسنات السيئات، تمّ وتبديل

السيئات حسنات.
أم تعني طبيعةً الحال في اجتناب الكبائر مهما تفلتت عنه كبيرة بطبيعة الحال، والاجتناب تكلُف الجنب عن الكبائر، وقد يتفلت في لممّ، فالكبيرة

 لتارك الكبيرة دون تكلف وجهاد.

فالمصجتنب للأكثرية المطلقة أو الساحقة من الكبائر يقال له مجتنب


 الكبائر ضـماناً لتكفير صـغيرة واحدة فقليل قليل مؤلاء الذين تشملهـم هذه الرحمة - الواسعة! وكثير كثير - إذاً - من لا يهمه فعل الكبائر حيث على أية حال مقبولة مهما كانت لها شروطها .
(1) سورة آل عمران، الآيتان: (Y) سورة النجم، الآية: بور.

فاللحكمة التربوية في قرار المذنبين بمقر الخوف والرجاء والجههاد في ترك كل" كبيرة كبيرة تقتضي أحد الوجهين في المعني من اجتناب كبائر ما

تنهون عنه.
وقد تصل رحمة التكفير إلى قمتها المرموقة وهي تبديل السيئات




وكما أن ترك الكبائر كفارة للصيغائر، كذلك فعل كبائر الحسنات







وقيلة القائل إن المعاصي كلها كبائر حين ينظر إلى العاصي في نهاية الذل والمعصي لا يتناهى في العز، هي قيلة عليلة، حيث النظر هنا إلى المعاصي

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: V. } 11 \text {. }  \tag{1}\\
& \text {.V. سورة الفرقان، الآية الآيا }  \tag{ץ}\\
& \text { سورة الإسراه، الآية: VA. VA }  \tag{r}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: MV الالاهر }  \tag{}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: الآئ }  \tag{0}\\
& \text { سورة التحريم، الآية: A. } \tag{7}
\end{align*}
$$

نسبة إلى بعضها البعض حتى تنقسم إلى كبائر وصغائر، نمّ في النسبة إلى الله قد تصبح الصغيرة كبيرة حين يؤتى بها هتكاً لساحة الربوبية، والكبيرة - بجنبها الـا صغغيرة حين يؤتى بها بجهالة ومع الأسى وحالة الاختجال . فلا صـغيرة فيما يؤتى بها هتكاً لساحة الربوبية كما لا كبيرة فيما يؤتى بها جهالة.

فإنما المقابلة بين الكبيرة والصغيرة، هي حسب مبدأ الصغغر والكبر، إن
 الثى بُعد العصيان أياً كان.

تم الآتي بصغيرة هتكاً لساحة الربوبية هو آت بكبيرتين آولا هما نفس الهتك، والآتي بكبيرة دون هتك آت بكبيرة واحدة، كما الآتي بكبيرة هتكاً الّا لساحة الربوبية آت بثالوث الكبيرة! .
 لأهل الكبائر الشاملة للصـغائر المتكررة حيث يصدق عليها الإصرار فـ هلا كبيرة مع التوبة ولا صغغيرة مع الإصرارها .
 من أمتي نم تلا هذه الآية|"(1)
 فقد تشمل ترك كبائر الحسنات كما دلت عليه آيات وروايات، فقاتد تصات ترك كبائر السيئات كفارة لصـغائرها، وفعل كبائر الحسنات كفارة عن ترك صغائرها
 يقول: . . المصلر أخرج جماهة من أي مريرة وابي سعيد الخلري أن النيه

ولأن الككبائر نسبية وهي دركات(1) فترك الككبائر - إذآ - درجات، وتكفير سيئاتكم - أيضاً - درجات حسب الدرجات ولا تظلمون فتيلاً . وللكبائر ثالوث من الأبعاد قد تجتمع وقد تفترق ومن هنالك تـختلف اللدركات، فالأقنوم الأوّل وهو الأرذل من الكبيرة هو الإشراك واك بالله والكفر ومهانة ساحته جلت عظمته في العصيان، والثاني كِبر العصيان عمليان الانيا أمام سائر العصيان، والثالث جوّ العصيان إذا كان مقتضياً لتركه رافضاً عن فعله زماناً أو مكاناً آو كياناً، والجامّع بين هذه الثلاث هو آكبر الكبائر، نم

نم تال: والذي نفسي يِيده ما من مبد يصلُّي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة









 الوالكين
نهذه - إذاً - مشر، وفيه منه هِ والفرار يوم الزحفـ. أقول: ولان أكبر الكبائر نسبي كنفس الكبائر فلا تعارض بين مديد الكبائر وكما فيه أيضاً من أبي بكرة تال تال النبي







الاثنتين منها، ثم واحدة، ومن تم الصغغائر في كلّ هذه الجهات، وبين أكبر

(1) بِقْدَآرِ
 مطلق الكفر باله إشراكاً وسواه الشامل للكفر بأنبياء الله واليوم الآخر والكير

بضروريات الشرعة الإلهية.
وفي الحقل العمملي قتل النفس والزنا واللواط وشرب النخمر والربا
 المؤمنات، وكما في قسم من أحاديثنا .


 إلى سواه، كما يعم الكفر السابق على الإيمان إلى اللّاحق بعد الإيمان حيث الإلـي اللخطاب موجه إلى اللذين آمنوا فاللاحق هو الأصل ويلحقه السابق.



التمني من المَمنْني: التقلير، والمنني هو المقدر به خلق الحيوان كما


المتمنين، غير المقدّر للمتمني، تقديراً تكوينياً او تشريعياً الـا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الرعد، الآية: M. } \\
& \text { (Y) سورة الأنفال، الآية: برع. }
\end{aligned}
$$


فتلك - إذآ - فضيلة غير مكتسبة، فإنما هي محتسبة قضية الحكمة الربانية.

ولأن تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض دونما سعي للحصول عليه
قلدر المستطاع والمكنة، ودون سؤال عن الله أن يؤتيه كما آتاه غيره، لأن ذلك التمني يخلف التحسّد البغيض على من فضل عليه، فالعمل الجاد الكاد
 عليه وحرمه(1) لنلك يؤكد النهي عن التمني هنا، والسعي حسب المستطاع


 واحدة من الثلاث: الكبر والطيرة والتمني فإذا تطيرّر أحدكم ليمض على ولى طلى وليرته وليذكر اله اله
 أحول الكا في عن أبي عبد اله



 قال : ما منا الفضل أيكم يسآل رسول الل أنا أسأله فسأله عن ذلك الفضل ما مو؟ فقال رسول اله له
 من الـحرام وحُوسِب به .





 مستسلماً لأمر اله حيث الحكمة البالغة - دون ضني - هي المقتضية لتفي




- ${ }^{(0)}$ (0)

وبصورة شاملة وحكمة كاملة هو القاسم رحمته دونهم: ؤَأَثْرٌ يَقِيمُونَ


فلماذا - إذاً - تمنيّ ما فضل الهُ به بعضكم على بعض من نع منم روحية
 وما لا سبيل إليه في الحكمة العالية فالتسليم، وما والتما التمني إذاً إلّا إجهاداً للنفس وإبعاداً لها عما يحق ويجب ألمام الها وأمام خلقه بما فضّل ! وليس الفضـل غير المكتسب بالذي يفضّل ماحبا اله في النشأتين، فلا الرجولة تفضل أعمال الرجال الم على النى النساء ولا الأنوثة
 =


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة النجم، الآية: } \\
& \text {.V) (Y) (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة هود، الآية: با با } \\
& \text { (7) سورة الزخرن، الآية: }
\end{aligned}
$$

 سواه، والتـارك لاكتساب الفضل من الفضـل أدنى من تاركه دون وسيط الفضل، والآتي بالفضل دون وسيط ذلك الفضل أعلى من الآتي به بوسيط ذلك الفضل و وأفضل الأعمال أحمزها". .



(1)

ولامما اكتسبوا - اكتسبنه دون (اما اكتسبو|" قد ينظر إلى نصيبهـم في
 بإرادة اله قلر الاكتساب، إنما قدر الصالح في حساب اله لخلقه والمصالح الحيوية لهم فردية وجماعية.




 وزيادة، دون سؤال بلا سعي فيما له يُسعى، ولا سؤال عما لا يمكن أو لا



$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآية: } \tag{1}
\end{align*}
$$

راجع الفرقاذ 10: IYY - IYY تجد تفصيل المعني من مذه الآيات.

يحب أن يُسأل(1)
ومن ذلك التمني القاحل تمني النساء ما للرجال من خاصة الأحكام،
 أحكامهما، فلكلٌ دوره في واجبه ليس الآخر كما للكل دور في الواجبات والمحرمات المشتركة.



 النبي
 Yrץ فإنه مدلٌ مني وأنا صنعته.









 وَآلصَاحِبٍ إْلَجَنْ






 الجارحة حيث تضربب صفقة البيع بها، وهي هنا إتمام اليمين الحلف باليمين الجارحة .

تم وثالث هم الموصى لهم كما تعنيهم آية الوصية نصاً وتأويلاّ، ورابع هم الأخوة بالإيمان حيث تآخيتم معهم بها في الجاهلية، والأخيموة بالإيمان والمهاجرة، والآخران نسخ حقهما بآيات المواريث.
 دوره في حقل ذلك النصيب الحسيب، كلّ بحساب على ضـوء شرعة الله، دون فوضى اللاحساب.

وهنا خامس هو ولي ضمان الجريرة أن تتوالى مسلماً يضمن جريرتك
 الوارئين، ولا يرث معهم، اللّهم إلّا الأزواج، والضممان إن كان مان من طرف وران واحد فواحد وإن كان من الاتنين فاثنان، وهو كعقد التأمين الثـايع اليوم تم وسادس هو كلّ من عقدتم بينكم وبينه عقداً فأدوا إليه ما يستحقه بذلك العقد عليكم.
 بآيات المواريث والوصايا .

فالموالي هنا هم الذين يلونكم نسخة ثانية طبق الأصل في حياتكم وبعد
 تم موالي السبب وهـم الأزواج، ومعهمـا
 (1) سورة النساء، الآية: (Y)

$$
\text { (Y (Y سورة مريم، الآيتاذ: 0، } 7 \text {. }
$$



 الميراث لحقل الإيمان والمهاجرة، تم الموالي بعقد الإيمان في الجاهلية إذا كانوا الآن مسلمين
 أم عطفاً على وْمَوْلَِهُ إنهم أيضاً من موالي الميراث والجمع أجمع وأجمل.

 الإيمانية في غير الميراث، أم وبالوصية.
 نصيبهم بعد نسخ الميراث بالأخوة والمهاجرة، معروفاً بالوصية ومعروفاً إذا
 في أصل للمورثين أن يؤتوهم نصيبهم بهبة أم وصية، وليس خطابِّآ للورثة

فالزوجان والموصى لهم يؤتَون نصيبهم إرثاً ووصية، والذين عقدت أيمانكم من غيرهما يؤتون نصيبهم بهبة وليصاء لهمّ، أم وسائر النصرة حين لا يتحمل المال، وعقد الأخوة الذي كان من الرسول يعدوه إلى سواه، وعقد الميراث الذي كان في الجاهلية منسوخ في الإسلام نم لا عقد عليه فيه وكما يروى عن الرسول
سورة الآخزاب، الآية: الآية: V.

الججاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلّا شدة ولا عقد ولا
حلف في الإسلام نسختها مذه الآية"(1)





 النساء ككل، مهما كانت هذه القوامية في حقل العائلة أبرز في كلّ ملاملم المحه من سائر الحقول، ولأن البيئة الزوجية هي التي تتبنى سائر البيئات.
 الصالحة عليهن والحراسة الفالحة عن تفلتهن وتخلفات لهن، وعن قصورات وتقصيرات، وعن أطماع سراق الجنس فيهن •

وتلك القوامية القيمة تعم الناحتين : التكوينية والتشريعية، حراسة دائبة على كونهن وكيانهن وكرامتهن في كلّ الحقوق والحاجيات الأنثوية .
فالرجال - إذاً - هم حراس على النساء في كلّ متطلّبات الحياة، لأنهم
 للحراسة والاحتراث.

وقد يروى عن رسول الهدى

 الأحياء يتحالفون نقال الرسول

لم يكن لها زوج قالوا : يا رسول اله

 التهرمان عليها والقوام، فعليه الحراسة التامة قدر المستطاع بشأنها.
 النساء التي إذا نظرت إليها سرُّك وإذا المرتها اطاعهتك وإذا فِبْتَ عنها حفظثك في مائك
ونفسها نمّ ترا الآية .

 غُلقت النساء نم تلا مذه الآية : الالاءى كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من الثلذار، والرجال

 وحفظت فرجها واطامت زوجها تيل لها ادخلي الجنة من أي الابراب شئته.
 النبي الفداه أنه ما من امرأه كائة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي مذا إلاّلا ومي على مثل رأيه: إن اله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك ويإلهك الذي أرسلك وإيانا معشر النساء


 حضظنا لكم أموالكم وفزلنا أثوابكم وريينا لكم أولادكم فـا نُشارككم في الأجر يا



 المراة ومي تهلّل وتكبُر استبشاراًا وياسناده عن الأصنغ بن باتة عنه

وهذه القوامة ليست لتفضل قبيل الرجال على قبيل النساء، فلو لم تكن للنساء فضيلة تجب الحفاظ عليها ما قررت على الرجال تلك القوامة القويمة

 فضّلت البعض على البعض، كما فضلت الأخرى على الأولى من ناحية أخرى حسب الفاعليات والقابليات والمصلحيات.
("مم" هنا في التفضيل تعمههما، وتعمية البعض المفضل تلمح الثى معاكسة في ذلك التفضيل الفضيل، فكما فضّل الرجال في قبيل من الفضائل على النساء كذلك النساء فضلن في قبيل آخر من التفضيل عليهم، فلولا هذه المععاكسة في التفضيل لكـان حق التعبير (ابما فضـلهـم الله عليهن" دون
 الضمير ليس إلّا للتغليب.

ولأن الرجال بإمكانهـم الحفاظ على فضلهـم بأنفسهـم دون النساءه
 المفضَّلون بالقوة العقلية والبدنية بالحفاظ على النساء المفضـلات بفضـائل الأنوثة التي ليست للرجال، حفاظاً عليهن من ناحية، وعليهم من أخرى لأنهن أمهات أولادهم، وحافظات أماناتهم غيَّاً وحضوراً.

وإضـافة إلى فضيلة القوة العقلية والبدنية للرجال حيث تتطلب القوامية
 القوامة حفاظاً على نواميسهم

وقد ورد في شأن نزولها أن امرأة سعد بن الربيع بن عمر نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي

 لا قوامية من الطرفين
فلا ولاية طليقة للرجال، لأنهم - فقط - رجال، على النساء، إنما هي على غرار القوامية الصالحة ومداها لالانـا
وتلك القوامية تتطلب منهن الطاعة الصالحة، اللّهم إلّا في غير صـلّ أو في منكر، وهذه هي الدرجة المعنية لهم عليهن بعد تماثل الحقوق بينهما :

فلا تعني (بما فضل الش - و - درجةا - فيما عنت - فضيلة لهم عليهن

 فلا يفضل ذكر على أنتى في عمل ونواب بذكورة، ولا ينقص فيهما من أنتى بأنوئة، فإنما جعلت القوا الكرامتين
ذلك وبصورة عامة هذه القوامية محلِّقة على كلّ الحقول الجماعية


وتفضيل أعمال الرجال على النساء في الأولى أو الأخرى بمجرد فضل
$\qquad$
=


قاودة الاعتداء بالـمثل، ،لم ينعل النبي محظوراً.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة البقرة، الآية: MMA. } \\
& \text {.aV: سورة النحل، الآلآية) (Y) } \\
& \text {.V) : سورة التوبة، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

الرجولة على الأنوئة إنه تفضيل رذيل وتضييع للمساعي : لُفَآستَجَابَ لَهُمْ



(1) المقوابَ

وليس تفضيل الرجال بما فضلوا كتفضيل النساء بما فضلن إلّا قضية



 - عَلِيمَا

ذلك وكما يفضل مراجع الدين على المقلدين بفضل العلـم ومن
 الآخرين حُمّلها المفضلون، فبقدر ما حملوها كان لهم فضـل كما التابعون


قوامية الرجال على النساء هي في صيغة أخرى ولايتهـم عليهن حفاظاً
 للرجال على النسـاء إلّا في حـوود الـمصـالـع، دون التـأمَّرات الـخاوية والتعصبات الجافة الغاوية الهاوية، إنما هي المصلحيات الأنثوية وعلى

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 190  \tag{1}\\
& \text { سورة النهل، الآية: V }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الزخرف، الآلآية: Yبر. } \tag{r}
\end{align*}
$$

موامشها الرجولية أن أصبح الرجال حراساً عليهن يحرسونهن عن قصورات وتقصيرات، وعن سراق الجنس .

فتلك الولاية ليست على الإطلاق والفوضى الجزاف، إنما هي كسائر
 كحظوة لقبيل الرجال بذلك التَّراس والولاية، وإنما عليهم الحفاظ عليهن بما حفظ اله كما عليهن الحفاظ عليهم بما حفظ الله، دونما زائد على أمر الشه ولا نا قص، وما قواميتهم عليهن ولاية إلّا كولاية كل" قوي على ضـعيف في نقافة أو

 وليست قوامية الرجال على النساء كضابطة دون معاكسة إلّا للأكثرية اللساحقة من الطاقات الرجولية الصـالحة المصلحة، ولا سيما قوة البنية البدنية والروحية والمالية.

وليس فحسب أن قوامية الرجال على النساء لا يفضـلهـم عليهن في حساب الله هنا ويوم الحساب، بل وهذه المسؤولية حمل عليهم وبلاء قل من ينجح فيها والسـاقطون كيّير، والنساء أقل مسؤولية منهم فهن أنجح وميزانيتهن - إذاً - أرجح، وهن في يوم الحساب أفلح فـ إإنما يداق الش
 فمسؤولياتهم أعضل فحسابهم أدق وأشكل ولا يظلمون فتيلا . وليس انقسام المسؤوليات بين قبيلي الرجال والنسار والـواء اللّا حسب المصالح الفردية والجماعية وقلر الأقدار النفسية والطاقات البدنية وحسب مختلف العقليات.

فالستر عن جمال الأنوثة واجب على النساء دون الرجال قضية
على عفافهن من سراق الجنس ولا سرّاق للرجال كما للنساء.
والنفقة واجبة على الرجال للنساء، دون العكس للقوة والعقلية الراجحة فيهم دونهن، وحفاظاً على كرامتهن عن الخلط بالرجال في متسع الجماعات وات وليس عليهن جـمعات ولا جماعاتات ولا كلّ ما يقتضي من تلكـم الاختلاطات والضغغطات رعايةً لضعفهن وإبعاداً لهن عن المخخالطات، وصَرفاً لهن إلى المصالح المنزلية والتربوية للأولاد.

وليس لهن قضاء ومرجعية الفتوى مهما بلغن مبالغ العلم والتقوى قضية الانعطافات الأنثوية والعطوفات والتأثرات بمؤنراتِ قضيةَ الرحمة الراجحة فيهن وأن تلك الـمناصـب تقتضي جـماع الـمـراجـعات والاختـلاطات والمعاركات، ولم يكتب عليهن الجهاد - وإن لم يُمنعن عنه - لأنهن تلدن الرجال الذين يجامدون، فالأنتى مهيأة لميلاد الرجال بكا بكل تكوينها العضوي والنفسي، ولإعداد الرجال للجهاد وكل متطلبات اللحياة البطولية،
 الممعارك الدموية، التي يلقي الجندي بنفسها في أخطر مهالكهها بمنفجر

القنابل
فحين تحصد الحرب الرجال تبقى النساء محاور لإنتاج ذرية تعوض الفراغ، وليس الأمر كذلك حين تُحصد النساء مـع الرجال، فرجل الرا واحد بإمكانه إنتاج ذرية كثيرة من نساء عدة ولا عكس، فهن اللّاتي يملأن الفراغ اللذي تتركه الـمقاتل بعد فترة من الزمن، ولكن ألف رئل رجل ولا آلاف لا يملكون أن يجعلوا امرأة واحدة تتج معشارات ذلك الك النتاج

وما هذا إلّا باباً واحداً من أبواب الحكمة الربانية في عدم فرض الجهاد على النساء، صشيح أن قضية الاستنفارات العامة مشاركة النساء مع الرجال

في الـحروب كمـا شـهـدت بعض المـغـازي الإسلامية آحـاداً من النسـاء المقاتلات والمجرحات، ولكنها ندرة نادرة، بين كثرة قاهرة، لا تحسب

وعلى الجملة في قوامية الرجال على النساء في الأغلبية الساحقة تنظيم



 الإجراءات الـخارجية حين لا تنفع الداخلية، وتهجم الأخطار على كيان العائلة التي تضـم الفراخ الناشئة إضـافة إلى الزوجين

وإذا كانت المؤسسات الأخرى - وهي أقل شأناً وآرخص سعراً - لا يوكل أمرها الرئيسي إلّا للقوامين، فبأحرى أن تتبع هذه القاعلاعدة اللعقلية الصـالحة في مؤسسة الأسرة التي هي المنشـأ الأصيل لسائر المؤسسـات والممجتمعات، والتي تنشئ أنمن عناصر الكـون وهو العنصر الإنساني

فقضية الحكمة الربانية تجاه المرأة التي تحمل وتضع وترضع وتكفل نمرة الاتصال، أن تحمّل مسؤولية القوامية للرجال عليهن، توفيراً للحاجيات
 الوافرة أمام الولائد والناشئة، دون أن تحملهـها - على حملها العمل الجاد والكدّ الماد للحصول على سؤل المعيشة، تحميلاً عليها - على ضععها وضعف مسؤولياتها - أن تحصل على الحاجيات المعيشية.

وهذه القوامية التكوينية والشُرعية للرجال على النساء مشروطة بشروط عاقلة عادلة لا حِوَل عنها ولا تتحويل أو تخويل، فلكلِّ من الرجل والمرأة
 الأسرة مهها اختلفت أبعاد وأشكال هذه المسؤوليات كما تختلف مسؤوليات أعضاء الإنسان ولكنها تحكمها روح واحدة واتجاه واحد لصـالح المجموعة. وحين تتخلف الجاهلية القديمة أو الحليئة عن هذه القوامية الصالحة اللى ما تهواه الأنفس نلمس تدهوراً سحيقاً وانهياراً محيقاً فدماراً وبواراً

للقبيلين على سواء.
نجد حين تهتز سلطة القوامة الصالحة في الأسرة أو تختلط معالمها ا"و تشذ عن قاعدتها تتخربط الأسرة وتهوى إلى هوات السقطات واللطمات التي لا محيد عنها
فقد تنقسم النساء - كما الرجال - إلى صـالـحات وطالحات، ولككلٍ دوره في الحقل التربوي والمسؤولية العائلية:
 الصالحات في الحقل الأنتوي ككل وفي البيئة المنزلية زوجية وأمومة،



 وسواها ، محبة وسواها .
لذلك نجد القنوت في سائر القرآن أعلى محتداً من الطاعة لأنها أخص


(1) سورة الااحزاب، الآية: اب.
 ـ ${ }^{(r)}$ ()


- (0) ${ }^{(0)}$
 الأصيل بينهما، فالقانتة لها ولزوجها بأمر اله مي صالحة حافظة للغيب بما

حظظ الشه.
 الغيب، بل والأصل هو الحفاظ على غيب الألوهية ذاتآ، اعتباراً بحضوره



وأموالهم وسائر ما يجب الحفاظ عليه في شرعة الهـ
 حفظه الله منهن في شرعته عِرضاً ومالاً، حالاً ومالاً وعلى أية حال (1) ذاماله هنا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: זع } \\
& \text { (Y) سورة الزمر، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة النحل، الآية: • }
\end{aligned}
$$






 متي قالت النبي

ذات وجهين مصلرية تعني بحفظ الله، وموصولة تعني بالذي حفظ الله، أي



وحفظه إياهن بتوفيقه وإرادته . كما أردن قلرها وفيها مزيد
=







رسول اله قال : النساء، قال رجل : يا رسول الشا



 أن طاعة الزوج واعترافها بحقه تعدل ذلك وقليل منكن من يفعله،)، وفيه أخرج البيهتي عن ابن عباس قال قال رسول الهِ والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في في الجنة ورج

 النساء إلى رسول الش لـ




 الغضبة نتقول: ما رايت منه خيرآ تطه.
سورة البقرة، الآية: YYA .



 فللنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الها، كل" التصرفات الصالحة في غيب الأزواج أو حضورهـم ما لـم يُـحظر عنه في

 اللخالية وحتى الحالية. هؤلاء هن الصالحات، وأما الطالحات، فهن بين ناشزات لا يخاف نشوزهن على البيئة العائلية، لأنها نشوزات الما بـا بسيطة يعفى عنها أم تزول أو تخفف بعظات بسيطات، وبين ما يخاف، ف :

 هنا المفروض فرض واقع النشوز المشخيف، دون خوف وقوعه أو واقعه
 ولا يجوز السكوت عنه أن يصبر القَوّام على زوجته مكتوف اليدين عما يرى لا
 الواجب الحفاظ عليها على آية حال ولا سيما البيئة الزوجية التي تتبناهـا سائر البيئات الحيوية.
ولو كان الخخوف هنا من وقوع النشوز مستقبلاً لظهور أماراته حالياً لما



ومن النشُوز المـخيف (فاحشة مبينة||(1) تستحق هذه التأديبات الثبلاث مترتبة تلوَ بعض، وإن كانت هي الزنا وهي لا تتوب ففراق بطلاق أم دون


 ضربها، ولكنها إن لم تؤثر فيها هذه العلاجات الونا الوقائية لا يصل الدور بعدُ الـا إلى الحكمين، حيث الحكم هنا مستفاد من آية النور أن الإبقاء على نكاح الزانية، ولا سيما بعد هـذه الوقايات غير الـمؤنرة، إنه محرم على الزوج دونما نظرة لرأي الحكمين.

ذلك، فلا يحل ضرب الزوجة بغير نشوز مخيف(r) كفاحشة أدبية أو
الدر المتور r: 100 أخرج الترمذي وصحهد والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص




 تُستوا إليهن في كسوتهن وطعانهن. سورة النور، الآية: r. r.



 على أزواجهن فرخص في ضربهن فطان بالك رسول الشا


عقيدية أو خلقية أو عرضية أو مالية أماهيه من فاحشة لا تتحمل في البيئة
 غير المخيف أمّا يخاف وقوعه.


 وإلّا استفاد ممن له أهلية العظة البالغة.



 فلا يجوز ضربهن وهن يطعنكم بهـجرهن وهن يطعنكم بعظتهن، فلانْها تأديبات ثلاث مرحلية، كلّ كلّ تالية بعد السابقة
 إلاّ تداوم العظة. فقد لا تنفع العظة مهما استفلحت واستفحلت واستدامت لأن مناك
=





إزواجهن و لا تجدون أوثلك خياركهه .
 وأما الضرب كعلاج وتائي الالت حسب الآية فواجب دون ريب.

هوى غالبة أو انفعالة جامحة أو استعلاء بجمال أو دلالاً بمال أو منال، أم أية عاذرة تنسيها أنها زوجة وتحت القيمومة الراشدة، وشريكة مع زوجها في مؤسسة واحدة، فهنا يأتي دور الإجراء الثاني : حركة استعلاء نفسية منـه
 المضاجع، تدليلاً على أنهن لا يصلحن للمضاجعة.

فالمضجع هو موضع الجاذبية المغرية التي تبلغ فيها المرأة الناشزة المتعالية قمة سلطانها، فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه أمام ذلك الك الإغراء
 إلى الملاينة والطاعة.

وإنها هـجرة في أمكن محالها اتصالاّ وهي المضاجعا لاهع، لا هـجراً أمام

 - إذاً - نشوزاً واستعلاء، فالمقفصود هنا علاج النشورز دون الان الانتقام من الزوجة وإفساد الأطفال.

ولكن هذه الخطوة أيضاً قد لا تفلح، وهنا يأتي دور العلاج الأخير
 ضربب من الضرب ليس فيه إبراح ولا جراح، فإنما هو علام الامة أنها قد
 مع ذلك الإنسان.

فهذه إجراءات متلدرجة في علاج نشوزهن المخخيف، لا سواه من غير مخيف أو محتمل، فكيف يجوز ضرب الزوجة المسكينة مخافة أن تنشز وإن قليلا، وهي - إذاً - تسمح بضرب الزو الزوجات على أية حال إلّا الممعلومة عدالتها، فإن كلّ ترفع عن واجبات الزوجية نشوز، والأمر بضربهن وقبله

هجرهن في المضـاجع يقتضي إذآ دائم الهجر والضهرب قضية دوام الخوف
من نشوز مستقبل .
وليست هـنه الإجراءات إلّا للإصـلاح بعد واقع الفساد المـخيف، دون
أصله فضلاً عن خوف وقوعه .
وهي ليست بـخاصة للأزواج على زوجاتهمَ، وإنما هي في الأغلبية الساحقة حيث يُخاف نشوزهن، فإن خفن - هن - أيضاً نشوزهم فقد تجري نفس الإجراءات بحقهم منهن مهما لم يصرح بتفاصيلها القرآن إلّا إجماللآ في



فلأن النشوز المـخيف في الأزواج أقل منه في الزوجات، وأنهن لا




بمراجعة المراجع الشرعية.
:
 مراتب النهي عن المنكر مرحليا، وحين يجوز أو يجب على المؤمنة أن تنهى الـا




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: 1YA. } \\
& \text { (Y) سورة التوبة، الآية: V) (Y) } \\
& \text { (Y) سورة التحريم، الآية: } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

فإن نجحت إجراءة مـن مـذه وحتى الأخيرة فقد تم الدلاج
 هو مجال العلاج وليس الانتقام
فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة، حيث الغاية هي الطاعة وقد حصلت.
 على أية حال اللهم اللّا عظة آمرة ناهية لا مجال لها بعد الالتمار والانتهاء. وبغي السبيل هو طلبه باغياً ظالماً، فما دمن ناشزات مات مخيال الوان

السبيل هو جزاءً وفاق، وإذا أطعنكم فلا مجال لبغي سبيل .


 ولئن كلّت هذه الإجراءات الخاصة بين الزوجين دونما تظاهر وتجاهر ،

فقد تأتي إجراءة رابعة مي خارجة عما عليهما فيما بينهما :


 نشوزهن، حيث الشقاق الذي يكل علاجه بين الزوجين هو بحاجة إلى علاج
 فحين تكل" العلاجات الشخصية فاللى علاجات خارجية دونما أية وقفة عما
يستطاع من علاج .
 يناسبه (بينهما - من أهله - من أهلهاها! أم مما الحكمان الحما؟ ومما المبعونان من أمليهما وليسا الباعثين! .

أم هما أهلوهمـا؟ ولا يناسبه امن أهله - من أهلهاه! إذا فهم أولياء أمور المسلمين المحول عليهم كل" وصل وفصل في خلافات ومنا ومنازعات، وهذا هو الصحيح، أن يطلبوا من أهليهما انتخاب حكمين لأنهـ الْمه أعرف
. بهما


وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي السامي حياة المشاقة إلى الاستسلام لبوادر النشوز، ولا المسارعة إلى تحطيم مؤسسة الأسرة ما دام الـا إلى علاج






 والملابسات المعيشية التي كدّرت صفو العلاقات بين الزوجين، وأن يكونا
(1) اللر المتور Y: 107 - أخرج جماعة عن عيدة السلماني في منه الآلية قال: جاه رجل
 من أمله وحكماً من أملها أم قال للحكمين : تنديان ما ما مليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا





حريصين على سمعة الأسرتين الأصيلتين، إشفاقاً على الناشئة الصغار، حافظين على أسرارِ من الزوجين لا يزيد إبداءها إلاّا شقاقاً فوق شقاق .
 (ايُرِيدَّا - إضـافة إلى الزوجين - الحكمين(1) فليس التوفيق بين الزوجين المشاقين إلّا على ضوء الإرادتين

فحين يريد الزوجان الإصلاح ولا يريده الحكمان، أو يريده الحكمان





وا(الحكممان يشترطان إن شاءاء فرقاً وإن شاءا جمماً فإن فرقاً فجائز وإن
 قبل الزوجين في إبقاء أو فراق، إذ لا يملك الطلاق إلاّا من أخلذ بالساق.




في ضميري التنية في (يريدا وينهماله وجوه الريعنة ا - أن يعنيا الحكمين و
 والزوجين.
سورة الالنال، الآية: or


 وتضبيطهم عن التطاول بعد الطاعة، أن بغي سبيل عليهن بغي عليهن والعلي
 مواصلة التأديب لكان اله هو الأولى بأمره وهو ناهِ، وقضية العلو العال والكبر العادل أن يكتفى من تأديبهن - وهن ريحانة ولسن بقهرمانة - يكتفى بطاعتهن إياكم في المعروف.
 بشأن الزوجين المشاقين والله من وراءهم رقيب، وحكّم الحكام الشرعيين في حقن الدماء، وصـلاح ذات بين الـمسلمين - إذاً - أحكم من حكم الحكمين، إذا مضوا على حق العدل وعدل الحق(r)

سورة الأنعام، الآية: الما
الدر المنتور Y: lov - أخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية واليهتي في ستنه عن




 رسول اله







 دمائهم وأنسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب فيها ريع درمه؟ قالوا: اللهم في حقن=

ذلك، وليس للحكمين إلّا خِيرَة الإصـلاح كما خوِّلا ، فقد يكون ذلك
 الزوجين للإِصلاح، دون الحكمين فإن هذه الإرادة المصلحة محتومة عليهما ،
 في الحكمين كما حول إليهما وليس إلّا إرادة الإصلاح قلر المستطاع ففي مربع المحتملات في ضميري التثنية ليست الصـالحة إلّا الجامعة بين إرادة الإصلاح وإرادة التوفيق لكلا الحكمين والزوجين، فلا بدّ الن يريد الـحكمان والزوجان الإهـلاح حتى يوفق الله بين الزوجين بالتوفيق بين

الحكمين

## وهنا مسائل حول النشوز والشقاق:

الأولى: هل تجب واجبات الزوجية على كلّ من الزوجين مهما نشز الآخر عما عليه؟ قد يقال: نعم سناداً إلى رواية(') ولكنه لا للآية: وُوَلمَنَّ
=


 شتّم أخرجت من مذه؟ قالوا: اللهم نعم وأما ترلكم: مها اسمه من أمير المؤمنين فإن رسول اله قاضى عليه محمد رسول الش اله





 كان ظالمآ؟ قال: نعمه، (الكافي 0: 0-1)




فقضية التقابل في حقوق الزوجين التعامل بنفس التقابل دون أن تترجح حقوق أحدهما على الآخر، فحين لا ينفق عليها كما يجب ليس عليها أن تمكنه من نفسها، كما أنها حين لا تمكنه نفسها ليس عليه نفقتها، وقس عليه كلّ
 فيها والاعتداء بالمئل عليها، والرواية القائلة في نسبة حقوقهما : افمن أعظم الناس حقاً على المرأه؟ قال: زوجها، قالت : فما لي عليه من الحق مئل ما له علي؟ قال : لا ولا من كلّ مائة واحدة . . . .

> سورة البقرة، الآية: YYA.


 نفسه ولاية إذا لم يكن له مال وليس له عله







 الناس حقاً على المرأة . . فقالت: والذي بعثلك بالحق لا يملك رقتبي رجل أبدآه (الكافي
ه : o• 0 والفقيه باب حق الزوج رتم (1)).
 فرعناتهم الرجالية، ومي مخالفة للقرآن من جهات عدة .
 القوامية والحراسة وهي مما ترجح لها حقاً عليه دونما معاكسة.

تحافظ على حق ولا تمنع عن باطل، في حقل الزوجية أم بصورة طليقة.




 أرفع حقاً لضعفهن وقوتهم، لا نقضاً لمماثلة الحقوق المتقابلة، وإنما رعاية

لضتعفهن
الثانية: ليس للحكمين التفريق بينهما إلّا إذا كلّ الإصـلاح بينهما ككلِّ وأذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل لـمكان التكاره وهو مورد طلاق المبارأة.

أو يستأمرا الزوجين في سماح التوفيق والتفريق(r)

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساء، الآية: 19. الآية: . } 19 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$










 يجوز لهما الطلاق وإن لم يرداه جاز إن كلت كلّ المحاولات في الإلصالِاح
 فاحشة الزنا دون توبة عنها تفرض الطلاق فلا يصل الدور فيها إلى الحكمين .

居


 الإحسان إليه من صنوف المؤمنين، ما يربطهم كلهم برباط الإلحـي الإسان.
 حال أن يكرّس المؤمن كلّ طاقاته للإحسان إلى المجتمع الإسالامي الموزّع المقسم هنا إلى تسع هنا - كما في نظائرها الأخرى - تلحيقة للإحسان بالو الدين ونمان

 ليست مجرد عقيدة في الضمير وشعائر عبادية تقام، بل وهي إحسان الان بلان بعباد الشا

فإن الخلق عيال اله فأحب الخلق إلى اله من أحب خلق الله في حب الله.
=


 rVA والنقيه باب الششاق رتم Y).

فالدين منهج يحتضن كل" المصالح الروحية والبدنية، فردية وجماعية،
 الأولى والأخرى فإن الدنيا مزرعة الآخرة، فليست إحدأهما مزرئة للأخرى، بل هـما في حساب الله حياة واحدة شطرهـا الألألى الأى مدرسة والأخرى هي

(r)

في هذه العشرة العشيرة للمؤمنين طول الحياة يتقدم ربنا على أية حال
 إحسان في الحياة فليقدم لهما الإحسان قبل غيرهما . صحيح أن الأولاد هـم أفلاذ الأكباد أكثر من الوالدين لهـمه، إلّا أن طبيعة الحال في إحسانهما إليهم دونهم إليهما تقتضي تقديمهما الانما في حقل الإحسان.
 خاصة أحوج إلى التوجيه والترغيب والتذكير لبرّ الوالدين، فالأولاد اللاد - في الأغلبية الساحقة - متجهون إلى الجيل الذي يخلـي

 كما اللى الخلف، فإنهم حصائل الخخلف كما الخلف هـم حصائلهم.
 وأولاهم اللذرية، فالقربى هي الفعلى من الأقرب، وهي صـاحب الصـلة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النجم، الآية: : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

القربى، وعلّها تعم صلة السبب إلى النسب فكما الأولاد هـم من ذي القربى كذلك الزوجان.

ولأن اللقربى درجات فقد تتقدم كل" درجة على الأخرى في واجب

 فأحرى من كلّ منهما، أم لم يكونوا منهم فهم بَعدهم في مرحلية الإحسان

كضابطة(1)

متطلبات الحياة.

حيث الأقرب يمنع الأبعد(r)


 حسنات ومن أحسن إلى يتيمه أو يتم هنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى .










 عليه الجار وقد حدد في السنة إلى أربعين داراً من كلّ جانب(1) أفقياً أو عموديآ، ومن الجار الجنب من ليس على شرعتك(r)
1 مهما لم بكن من جيرانك قريباً أو غريباً، وأصحب الأصحاب بالجنب هما فـا
 كافرآ(0)
=
نور الثقلين (: •ع^ع في كتاب معاني الأخبار بسند متصل عن معاوية بن معار عن أبي
مبد اله
 خلفه وعن يمينه وعن شمالماله
المصلر أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن نون الشامي في توله : والجار ذي القربي تال:
المسلم، والجار الجنب قال: اليهودي والنصراني

مو تفسير بأحدق المصاديق المظلومة.


 لنفس المعوج نقال الرجل : يا رسول الشا لا




 له: بلى، فقال له الندمي: فقد تركت الطريق؟ نقال له : تد علمت قال: فلِّمَ مدلت معي وقد
 وكذلك أمرنا نيتّا

 أمة، أمّن تملكهم يمينك تعليماً أو تربية أو رزقاً أو استخداماماً في عمل، وشاهدآ على طليق المعنى تقديمه على الجار وابن السبيل لأقربيته منهما،


 الإسلامية عن التمزق والتفرق والانزلاق والانسحاق، وتارك الإِحسان أياً
 . فَخْوران ا
 عقيدياً أو نسبياً أو مكانآ كما القربى تشمـل الثيلائة مجموعة ومفرقة،
 غير ذي الصلة القربى وهو الجار الجنب.
فالجار الأول يشمل البعيد مكاناً إلى القريب، والبعيد نسباً أو سبباً إلى اللقريب، والبعيد صلة إيمانية إلى القريب، مـهما كان الأقرب أقربا والأغرب أغرب.

والجار الثاني يشمل أيَّ بعيد من هؤلاء الأربعة، وأبعدهم من جمع كلها، والأقرب من هو بعيد في واحدة وبينهما متوسطات.

ولأن القربى درجات، قربى العقيدة والنسب والسبب والمكان، فكل
= تبعه لأنعاله الكريمة فأنا أشهد أني على دينك ورجع اللني مع أمير المؤمنين فلما عرنه

سابقة مي أقرب من لاحقة، وبصورة عامة الأقرب يمنع الأبعد على
درجاتهما .
إذاً فالجيران - وعلى حدّ المروي عن النبي نلانة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلامه وجار وجار له حقان حق حق




الجنب ووذي القربى، إذاً فالجيران درجات حسب اللدرجات. تم ولا يعني الإحسان إلى هؤلاء - فقط - إحسان المال، بل ويتقدم
(1) اللر المتور وفيه أخرج عبد الرزاق واحمد والبخاري ومسلم عن أبي ذر قال قال


 الضصعف مند القوي فتنة، إن المملوك عند المليك فتنة فليتق اله وليكلمه ما يستطيع غإِن أمره




 النبي






 هذابآ ولا ترة إلا باش

عليه إحسان الحالا، وقد يكون إحسـان الـمال - فقط - إسـاءة كما في الإحسان إلى المسكين المقصر في مسكنته، المتبتل العاطل في حياته، فإنفاق المال إليه تثبيت لبطالته، وتشجيع له على على عطالته، فإنما الإحسان إليه بالفعل هو إرشاده إلى عمل يسد به فراغه عن مسكتنه .

وكمـا الإحسـان الههام إلى اليتامى هو تدبير أمورهم وليصـالهـم إلى رشدهمه، فمن اليتامى من هو غني المال ولكنه فقير البال والحال حيث يحتاج اللى إصلاح في حاله وماله لصالح حاله ومآكه . وهكذا يكون دور الإحسان إلى كلّ هؤلاء إنفاقاً لثقافة أو عقيدة أو خلق إسلامية أو معاونة عقلية أو عملية أماهيه من صور الإِحسان ومنها إنفاق المال فيما لا يضر بالحال.









( (7)




 وحنان، مليئة من كلّ رذيلة، فإن ترك الإحسان والحمل على تركّ الركه إساءة بالمجتمع ورذيلة. ولكي يبرروا تركهم لمفروض الإحسان عند المأمور بالإحسان إليهم


 الذي أمرهم بذلك؟ ومهما كان كتمان فضل الله عن أهله كفرأ عملياً فكتمانه



فأية إهـانة أهـون وأحون مـن تـجاهـل فضـل الله والتتجاهـل عن أمـره

 على المحاويج هنا في دار الفرار جهنم يصلونها وبئس القرار . فالبخل والأمر به تكبُّ وخيلاء وافتخار هو محظور في كافة المسالات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة النبأ، الآية: }
\end{aligned}
$$










 اله بين العباد.

والجلوات حتى الملابس فضـلاّ عما سواها من أقوال وأعمال(1) وشالكبر من


فالاختيال والفخر الفارغ في كلٍ دركاته كفر، عملياً كان أم عقيدياً أم علمياً ونقافياً، وعلى كلّ دركه الكافر، ومن أنحسه البخل عن ظهور الحق
 وكما كان من شيمة اليهود والنصـارى اللثيمة، نم كتمان العلم والبخل عن إظهاره والأمر بكتمانه، ونم سائر فضل الهـ.

المصلر أخرج الحمد والحاكم وصحهِ من جابر بن سليم الهجيمي تال: أتيت

















 . لا ينع بما رزتة اله

فكلما كان فضل الهُ أفضل فالبخل به وكتمانه والأمر بكتمانه أرذل، والخروج عن تبعته أعضل .

والمختال من الخيل والخيل هو التائه المتبختر المسخر لـخياله الخاوي الغاوي ومنه الخخيل لأنه يتبختر في مشيه وعذوه، والمختال هو المفتعل لنفسه التبختر وليس له، والفخور هو كثير الفخر بما يخيل إليه من أسبابه. وهكذا تتضح تلك السمة السَّنَّة الأساسية في المنهج الإسلامي السامي أن كافة مظاهر السلوك ودوافع الشُعور واندفاعات المؤمنين، كلّ هذه وتلك يتبعها ذلك الإحسان العريض الطويل الذي يربط كل" الجماعات المسلمة ببعضهم البعض، فتصبح كتلة واحدة وقوة واحدة ذات جهة واحلة .



ليس المـختال الفخخور - فقط - من يترك الإحسان والإنفاق، بل
 لإيمان بإحسـان، فإحسانهـم الإنفـاق - إذاً - إسـاءَة بسـاحة الربوبية والمربوبين، إشراكاً بالرب ومنًّا وأذى للمربوبين الان
 شيطنات العقائد والنيات والأعمال وسائر الطويات، مهما تظاهر بمظاهر

الحسنات.
 :



 لم يؤمنوا باله ولا باليوم الآخر ولـم ينفقوا مما رزقهم الله في سبيل الله، فما فـا فـا
 ومصلحيات، متجردين عن وجه الله، متفردين في كلّ وجوه الشهوات.

: عَظِيمًا





فالعقوبة إنما هي قدر السيئة عقيدياً أو عمليآ دون النية المجردة، أم قد تنقص عن السيئة حين لا تنافي العدالة الربانية، والمثئوبة مضياعفة من لدنه أجرأ عظيماً حسب سعة الرحمة وصالح القابلية والفاعلية.
 مهما تغلبت عليها السيئة فهل (يخرج من النار من كان في قلبه مئقال ذرة من
الإيمان|(1)؟
 الإيمان، ثم لا فيما يحكم عليه بأبدية الخلود في النار حيث تحبط عنه حسنته.



تم اللهم نعم حين يبقى إيمانه مع سيئاته، حيث التسوية بين المؤمن وإن بمئقال ذرة مع الكافر الذي لم يؤمن مئقال ذرة، إنها تسوية ظالمة .
 قلبه مئقال ذرة من إيمان من النار إلى الجنة على آية حال مهما كان ذلك من موارده حسب شروطه.





: (4) (4)


 - إذاً - شهيد الشهداء


$$
\text { (1) سورة هود، الآيتان: 10، } 17 .
$$




 اله بن مسعود . . . فاستعبر رسول الشا لحياه وجنباه....

الشهداء إلّا فضيحة وعاراً، إضـافة إلى شهداء الأعضاء والأجواء والكرام
(الكاتبين

:
 آلرّمَّوله عصياناً لرسالته أو عصياناً لإمرته، فإن طاعته رسالياً هي بعد طاعة الله إلهياً، فالكافرون بالله والعاصون رسول اله كفرهم مطلق مطبق لا منفذ له

 الخلق فلا أخلَق إنساناً .

وقد يشهد طليق و(وَعَصَوُا آرَّوَوَّهُ على عقاب الكفار على الفروع كما يعاقبون على الأصول.





وعليهم تفرّع، رغم تحسّبهم هناك أنهم يكتمون الها حديثاً .
فكل حديثهم هنالك أمام اله جلي، بل ولكل أهل الحشر وعلى رؤوس



سورة النبا، الآية: •ع .





إنهم „لا يكتمونه واقعياً مهما حاولوا الكتمان بحلف أو أيآ كان، فليس (الا يكتمونه تختص باختيارهم عدم الكتمان، بل وهو واقع الكتمان حيث لا يستطيعونه إذ لا يخفى على الله منهم شيء مهما اكتمووا .


 يكتم حلفهم عن الله حديثاً، فإنه يعلم السر وأخفى، نم الشهود الأربعة تشهد ما لا يمكن إنكاره!.


$$
\begin{align*}
& \text { سورة غافر، الآية: } 17 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الحاقة، الآية: 1^. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 0 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: • } \\
& \text { سورة المجادلة، الآية: 1A. }  \tag{0}\\
& \text { نور الثقلين 1: : EAY }  \tag{7}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: بّ. } \tag{v}
\end{align*}
$$




 \$







وتفصيل البحث حول تفاصيل الطهارات الثلاث موكول إلى آية المائدة، وتختص آية النساء هذه بصدرها ونزر من تمامها واله الموفق لهداه .

والترتيب الطبيعي تصـاعدياً في بيان تتحريم الـخمر يقتضي نزول
 فإن الإتم هو ما يبطئ عن الصواب والثواب، وهنا الخمر مبطئ عن أفضل
سورة الأصران، الائدة، الآية: سّس.






وبذلك النمط التربوي الأليف والتصاعدي الطفيف اللطيف يحرم القرآن
 نجاح، فقد التقط القرآن تعود السكر عن السفح الجاهلي السحيق وكانت الخمر إحدى تقاليدهم الأصيلة الشاملة، العشيرة معهم ليل نهار.

فلقد كانت الخمر ظاهرة متميزة للجاملية الرومانية والفارسية والعربية كما هي اليوم للجاملية المتحضرة الأوروبية والأمريكية فعالجها القرآن بذلك



$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: IV. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: M19. }  \tag{r}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: •94. } \tag{r}
\end{align*}
$$







 منتصف الليل فقط! وبعد ذلك يُباح شرب اپالنيذ واليرةه فحسب! وإدماذ اللخمر مند $=$

المرامقين يتضاوف. ..!

ذلك، وأما القرآن فقد قضى على هذه الظاهرة الممعمقة في المـجتمع الجاهلي ببضع آيات منه، مهما صمد صـامدون على شرب الخمى آية المائدة .

فالمنهج الرباني عالج المشكلة المتغلغلة في الـنمر ببضـع آيات في مرحلية تصاعدية بكل رفق وتؤدة وكسب تلك المعركة الشعواء العشواء دون
 دنان الخمر وزقاقها وجرعاتها في أفواه الشاربين حين كانوا يسمعـون آيات التحريم تترى هنا وهناك .
هذه الآيات كانت طرقات تسد عن المجتمع الإسلامي كلّ الطُرقات إلى

 يقول عمر في قصة إسلامه اکكنت صـاحب خمر في الجاهلية فقلت لو

أذهب إلى فلان الخمار فأشرب|"(Y)
لا فحسب في جاهليته قبل إسلامه بل وبعده أيضاً طيلة الآيات الأربع =









النازلة بحرمتها فعنه أنه قال - لـما نزل تحريم الـخمر - اللهم بين لنا فيا في الخمر بياناً شافياً فإنها تذهب المال والعقل فنزل
 الـخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في النساء:

 شالياً فنزلت آية المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما فلـي
 فانتهى على حدّ قوله.

وفي لفظ آخر اشربها عمر قبل آية المائدة فأخل بلحى بعير وشـج به رأس عبد الرحمن بن عوف نم قعد ينوح على قتلى بدر فبلغ ذلك رسول الله عمر : أعوذ بالله من غضبه وغضب رسول اله اله المائدة فقال عمر : انتهينا انتهينا شربها لما نزلت آية البقرة(ع)

سورة البقرة، الآية: YاQ.



 وابي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه وعلي بن المديني الميني في إسناد صالح
 الباري ^: المعاني


 فعلة عمر، ونقمة معادية على إمام المتقين ويعسوب الدين وألعبد العـين العابدين . بعد الرسول الأمين
 الرسول حدّاً في الإسلامبا .




تعبدون|(r)

اللدر المتور Y: 170، أخرج في من مذا لفظين أحدمما أنه مبد الرحمن وثانيهـا أنه ملي





مو مبد الرحمن .

أقول: تعارض الرواية فيمن حلّى بهم وان مثل أبي بكر وعمر ما كانا يقُدُمان ملياً في الصلاة
 في تصة عبد الرحمن نفسه اللذي هو أحد الإمامين في مذه الصلالاة الملعونة. سورة الكافرون، الآية: 1 .



 شيئاً نم قدم إليهم ثيثّأَ من الفضيح (ومر حصير العنب وشراب اتُّخل من البسر وحده من فير=
 وسواها، وهو سلبية الصلاة - وهي عمود الدين - عن وجوبها إلى حرمتها



 للشرب الشهي والسكر البهي

وهنا يقف ضمير المؤمن بين لذة الشرب المتخيلة وبين تبني عمود الدين

 إلى العممود اللادين اللعين، ولا يفضلون ترك عماد الحياة على فعل عماد

أجل وهذه الصلاة التي لا تترك بحال هي واجبة الترك بحال السكر، السرك فقد يحمل ذلك السكر اللعين ترك عمود الدين وفعل عمود الشر اللعين، فالسكر - إذاً - ذو بعدين بعيدين عن الدين، أنه مفتاح كلّ شر، وسبر وليب لترك - عمود الدين

فالسكران عليه عذابان اننان، لـماذا سكر ولماذا تركُ الصـلاة حيث الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فإنه بسكره سبّب ترك الصلاة بتحريمها وذلك هو الإتم الكبير
فقيلة القائل أن هذه الآية لا تدل على حرمة السكر قضيةَ خطاب





الإيمان، غيلة على القرآن، حيث الحهلال ولا أي حرام لا يحرم الصصلاة
 السبيل عن آوّل الفرائض التي هي معراج المؤمن، فكل مؤمن يسمح له أو يفرض عليه أن يعرج ذلك المعراج إلّا السكران الممنوع باتاً أن يعرج معراج



 وسكر النوم وسكر الملك|"(r) فأي سكر من هذه ارنه الأربع وسواهما، لا تعلم
 المحرم - فقط - هو سـكر الخمر واللهو .







 مثله عن أبي عبد اله
 الخمر أم بُسُكِ النوم، رواية خاسرة ساكرة تُعارض طليق الآية، والمفسُرة له بسكر النوم تفسيره بالمصداق الخفير

 (امنه سكر النوم" أقول: إذاً لا يعلم ما يقول نصـلاته ممنوعة وإذا يعلم ومو كسلان . . .
 ماحبه ما يقول.

فما على النعسـان ولا له أن يصلي حتى يعلم مـا يقول وكمـا عن


يقون||(1)
والقول إن ذلك الخطاب في سلبية الصـلاة حالة السكر يقتضي تأخير الصلاة مع السكر وإن انقضى وقتها الحاضر عن بكرته، وفي ذلك إقرار على بلوغ السكر وهو دليل الرضـا فلو لم تكن الحال هكذا لعقب سبحانه بالتعبير وأفصح بشديد النكير
إنه مردود حيث المنع عن عمود اللين حالة السكر هو من شديد النكير على السگّير فإن الصلاة التي لا تترك بـحال ليست لتترك إلآلا في أسوأ الحال وهو السكر

وليس ترك الصلاة للسكران لفقدان التكليف حالة السكر إذ قد تبقى حالة التكليف حيث تبقى معه مُسكة العقل وصحته وتميلة الرأي وبقيته، فهو يدرك الأمر والنهي مهما يتفلت عنه كلام لا يصح في الصلاة. وأخرى يصبح كالمجنون ليس عليه تكليف ولكنه يؤخذ بالتكاليف التي يتركها حيث الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
نم هما يجتمعان في ذلك النهي، موجهاً إليهما قبل السكر، نهياً عن

 التي تنقص الواجب كواجد الماء قبل الوقت إذا أتلفه دون ضرورة فاضطر إلى التيمم في الوقت.

[^0]


 ذلك وإتيان الصـلاة كسالى مو من شيمة المنافقين المترذلين معراج



- ${ }^{\text {كَرِشِونَ }}$

فحالة الكسل في الصلاة حالة رديئةً منافقة قد تبطلها كما في المنافقين، وقد تقلل من توابها كما للمؤمنين المتساهلين بأمر الصلاة الصاة حين يعلمون ما فـا يقولون، وأما الكسل لحدّ لا يعلم الكسلان ما يقوله في الصلاة فهو في حدّ

وترى هذه الغاية لحظر صـلاة السكارى تعني علم المـعاني في ألفاظ الصـلاة إضـافة إلى علم الألفاظ؟ قد تعنيه لكمال صحتها، حيث الجاهلون لغة الصلاة وهم غير العرب غير المتعلمين العربية،



 نم وكثير هؤلاء اللنين يعلمون اللغة العربية وهم متغافلون عما يقولون

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة التوبة، الآية: عه }
\end{aligned}
$$

في الصـلاة من معانيها فإن أبدانهم وألفاظهم في الصـلاة وأفكارهم وقلوبهم خارجة عن الصلاة، خاوية عن معاني الصلاة.
فهل إن هاتين الكثرتين من المصلين صَلواتهم باطلة فضـلاّ عن أن تكون
محرمة؟!.
 وهي علم أقوال الصلاة عما سواها، فقد تصح الصـلاة في سكر يعلم صـاحبه ماذا يقول فيها، حيث السكر الممنوع فيه الصلاة هو ما لا تعلم فيه ما تقول في الصـلاة.

وهل إن السكر الممنوع فيه الهلاة حلث يبطل الطهارة المشروطة فيها؟


 فإن بقيت الطهارة - إن كانت - فهي باقية للسماح في الصهلاة.
وترى كيف جعلت الغاية لسماح الصلاة للسكارى - فقط - وَمَقَّ تَّلَمُوْا مَا نَّوْلوْنَهِ وللصلاة نيات وفعلات ولا تختص واجباتها بالقولات؟ ذلك لأن علم القول قضيته بأحرى علم النية والفعل، فإذا لا يعلم ما يقول فقد يعلم النية أو والفعلة، ولكنه إذا يعلم ما يقول فبأحرى يعلم النية والفعلة.

وترى أن دخول المسجد كما الصـلاة محظور على السكران حتى يعلم ما يقول؟ لعله نعم حيث يراد من الصـلاة هنا هي المقامة في المسجد بدلئليل

 تَعَلَمُوا مَا نَوْولْنَهِه، والأشبه منع دخول السكران في المسجد للصـلاة وسواهـا

إذ قد يقول فيه ما يهتك حرمة بيت الله وعباد الله، وإن المسجدل مو ضـمن المعني من الصـلاة ملازمة شرعية وواقعية في حقل المتشُرعين، ولذلك
 وكذلك اللدخول في المسجد لصـلاة وسواهـا، فإنهما محظوران للسكران حتى يعلم ما يقول، وللجنب حتى يغتسل، وحال السكران بالنسبة للمسجد أسوأ إذ لا يجوز له عبوره كمقامه.

تم وكيف يُنهى السكران عن الصـلاة حالة السكر ومو لا يعقل فلا بكلف بشيء

ذلك النهي له موردان أهمهما أن ينتبه المؤمن مدى المحظور في السكر

 إذا وصل السكر لحد الجنون فالنهي الموجه إليه يوجه إلى من يراه يصلي أو

 مهما لا يعقل، حيث الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.


إذ لا سبيل للصـلاة ولا عبور، ولا تشترط الطهارة في عبور كلّ سبيل،
 والمريض دون فصل أنه التيمم، ثم المسافر قد يجد الماء فلا يعم التيمم كلّ مسافر وكما لا يخص العلذر به، وصسيح الـبـارة عن الـمسافرين هي
 إذاً فهي سبيل ا'مكنة الصـلاة المخصصية لها وهي المساجد.

وقد تكون هذه السبيل سبيلاً للتعرف إلى مدى ملازمة الـصـلاة مع
 الفريضة في جماعة، وهذه تلمح بلزوم الجماعة في المسجد، فقد


وترى المتيمم حال عذره عن الاغتسال له المكوث في المسـاجد لأن


فقد انحصر بنص الغاية هذه أن الجنب قبل اغتساله لا يدخل المسجد إلاّا عابراً دون فرق بين المتيمـم عن الجنابة وسواه، ولا تعني وِّإِن كُنتُم
 للصـلاة لأنها فريضة لا تترك بحال، لا ودخول المساجد لأنه ليس فريضة إلّا
 المطلوب، والثابت من هذا المئلث هو الصـلاة لآية المائدة، دون المكوت

> في المسجد لآية النساء هله وصحاح الروايات(1)

وعموم المنزلة للتيمم عن الطهارة المائية - إن كان - مخصَّص بالآية
 لمن ضـاق وقته لواجب الطواف وصـلاته لمكان التعارض بين الواجبين:




 11) فـيحمول على حالة الضرورة.

واجب الطواف وواجب الاغتسال عن الجنابة والمعذور عن الاغتسال لا يعذر عن الطواف بتيمم ولكنه يؤخر حتى يضيق الوقت والأحوط مع ذلك الجمع بين طوافه نفسه والاستنابة فيه وقد يستننى عن عبور السبيل المسجدان الأعظمان بدليل السنة(1) ولكن يشكل الفتوى بحظر المرور فيهما بخبر واحد، وطليق الآية تسمح بعبور السبيل، وقد كان جماعة من الأصحاب
 الرسول



ذلك، والأحوط استثناء العبور فيهما لـحرمتهـما الزائدة على سائر المساجد، لحديث سدّ لأبواب الشارعة إلى المسجد.

وأما أخذ الجنب من المسجد دون عبور ووضعه فيه، فلا فرق بينهما

 أبي طالب
 المسجد نقال : وجهوا مذه البيوت عن المسجد


 الحرام أو مسجد الرسول الم ولا بأس أن يمرٌ في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجده (الوسائل ب 10 من الجنابة ع 1). وعن الكاني روايتها من ابي حمزة بسند فيه رنع ولكنه زاد فيها او كذلك الحايانض إذا أهابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس أن يمرًا في ساثر المساجده (المصدر ح r).
 الفارقة بينهما ولكن لا فرق في حالة الاضطرار بينهما .
 دون فارق بينهما في الاضطرار، كما ولا تختص بما إذا انحصر الطريق في

 سِبِلِيه ومثله من يدخل من باب ويخرج من الباب التي بجنبها اللّهم إلاّا أن يصدق عليه عبور السبيل

وحين يشك في صدق عبور السبيل وعدمه فالأصـل الحرمة حيث المسموح فقط عبور السبيل لم يحرز.
تم إن مورد التيمـم هو فقط وْنَّمَ




الطاهر الطيب.





 حُكم الجواز الوخع دون الأخذ، والاضطرار يستنى عن حرمة الدخول وني وني غير الاضطرار فنص الآية أنه محرم.

هنا الآخريان من الأربع حدثان أولامهما الأصغر ونانيتهما الأكبر، فما مما الأوليان؟ إنهما المححدنون فقط، حيث المتطهر لا يتحرى عن ماء لها حتى تشمله ؤْفَّم
 سَفَـرِهِ لأنهما الحالتان الغالبيتان لعدم وجدان الماء صححياً أو واقعياً .
 واقعياً إن لم يوجد عنده ماء، أم شرعياً أنه عنده وهو معذور لمرض أو أو عدم
 صاعداً على الأرض لأنه طاهر، نم وَطِّبَّأُ تستطيبه الطباع، فالطيب يشمل
 صارحة إلى شريطة الطهارة.
 لمكان الباء - المعروضة في الوضوء، المبينة في السنة، فمن الوجوه الجباه ومن الأيدي ظهور الأكف.
 فلا بدّ أن يكون تراباً أو فيه أثر تتأثر به تأمل .
 تَّْنَّ . . . الأحداث
 حتى إذا لم يجدوه فالتيمم، وتخصيصها باللذكر بين المعلورين لأن المرض هو أهل العذر عن الطهارة المائية نم السفر زمن النزول لعدم توفر الماء فيه، ف ؤَرِّن كُنُم . . .
 الحدث.

 ريحاً، كما وأن حدئية الريح - إضـافة إلى لمحة الآية - ثابتة بالسنة، ومن ثم

 تغشية النعاس

 نبت بالسنة أن إخراج المني حدث كبير يجنب، سواء بالجماع أم سواه.












في هذه الآيات لفتات مؤنبة إلى المتخلفين من أهل الكتاباب، معارك يخوضها القرآن بالمؤمنين في مواجهة الجاهليات الشركية والكتابية، معارك مع العساكر المعادية يجب أن يخوضها المؤمنون بهدي الثرآن العظيم. ولقد بنى القرآن المجتمع الإسلامي على الأسس الجديدة الإسلامية ما إن تمسكوا بها نجحوا في المعارك الخارجية ضد الأعداء الخارجيين

فالىى خوض تلكم المعارك في الجبهات الخارجية بعد خوضنا معارك الضممائر والمشاعر ونجحنا فيها على الأعداد الداخليسن.

وليس اللفوق الإِيماني في هذه المعارك على الجاهليات تفوقاً - فقط -

بالسيف والنار، بل - وفي الأصل - بالدجـج الداممغة والـخلق الـعالية السامقة، والصمود المطلق المطبق أمام كلّ العراقيل المتربصة بهم دوائر

السوء.
وقد اجتاحت القوة الإيمانية الإمبراطوريتين العظيمتين الإيرانية
 سواء أكان معها جيش وسيف مكافح أم كان معها مصحف وأذان . ا'جل! إنها لم تككن غلبة عسكرية فحسبب في ردح من الزمن، بل وبأحرى غلبة عقيدية ثقافية سياسية خلقية اقتصادية وحتى في اللغة، حيث
 بلغاتها كما في إيران.

ونرى هذه الآيات تبدأ بسؤال التنديد الشديد عن موقف أهل الكتاب:

: 6 ( ألكَّبِل
(آلكِنَبِج هنا هو كتاب الوحي ككلٍ حيث يجمعه القرآن دون إبقاء،


تم هؤلاء لم يؤتوا - بالفعل - إلّا نصيباً من وحي التوراة والإنجيل قضية الخلط بين وحي الأرض والسماء فيهما، سواءٌ فيما حرفوه من الكتاب


$\qquad$
(Y) سورة المائدة، الآية: זا .
 الدخيلة والمحرفة في الكتاب، أم المؤولة بغير تأويلها، نم


 عن أصل الشرعة الربانية محظور ولقد كانت شرعة التوراة لهم هدئ قبل


 سواء الضـلال وسُوآته.


 عن بأسهم، فهو الذي يلي أموركم وينصركم.


 (产
 وتحريف الكلم عن مواضـعه يعم كلام الش وكالام رسول الش وكلامهم معه بذلك التحويل العليل، ومي ظاهرة ملحوظة في رجَّالات من رِجالات

الدين، انحرافاً عن الدين الحقق واتخاذاً لشُرعة الله حرفة وصناعة يتجرون بها في متاجر الأهواء الساقطة والأجواء الماقتة، ليّآ في كثير من مظاهر

الدين أعمالآ وأقوالاّ وأحوالاً .
فهم ينكسون - دوماً - الكلام عن حقائقه ويزيلونه عن جهة صـوابه،
حملاً له على أهوائهم وعطفاً على آرائهم.
ذلك كما وأن تحريف كلام الله كسائر الكلام يعم اللفظي إلى المعنوي


أهلها كما يستطيعون، ومن ضوابطهم في التحريف أن الغاية تبرر الوسيلة. وقد يعم تحريفهم الكلم عن مواضعه، تحريفاً موضعياً لفظياً إلى تحريفه معنوياً وإلى تغيير مواضع الألفاظ أدبياً، ليغطوا في هـا الثالوث على
 وقصص أمّاهيه.


 تحريف اللفظ تحريف المعنى بذلك اللّي الخففي وقد فضحهم الله حيث نهى المؤمنين عن أن يقولوا وُرَعِنَاِه كيلا يجد هؤلاء مدخلاً منها إلى الى ليّهم وتحريفهم.

 يناسب ذلك الطعن، والرعن في العبرانية هي الدمق، إذا فـ (ارَغنآله لياً في (1) سورة البقرة، الآية: ع•.
(رَّعِنَاهِ قد تعني: حمقاً، وذلك هو أطعن الطعن في الدين آن يكون الرسول




المعنى ولي المعنى إلى غير ما يعنى! .







: (4)


 لو كانوا يعقلون.
 بين القرآن ويين هذه الكتب، يصدق رسالات هذه الكتب ورسلها .
 وجومهم عن النظر إلى كتهم المصدقة للقرآن ونيه، وإلى القرآن نفسه، فإنه

بينة مستقلة لصدوق وحيه، فالوجوه المـطموسة المـردودة على أدبارهـا هنا نفسياً تطمس بعد الموت وترد على أدبارها هنالك واقعياً جزاء وفاقاً .

重


الجزاء الوفاق هو العدل الحاسم القاصمم.
وينلاهم كيف لا يؤمنون وهم أهل الكتاب، ليست غريباً عنهم هذه الهدى الـا
 المشركين وقد آمن منهم كثير! !، فلا يصدهم أولاء عن إلا إيمانهم وهو بأيمانهم إلّا
 والعقلية الإِنسانية والإيمانية بذات أيديهم ماشين على أدبارهم القهقرى، فقد

 الفطر والعقول والأفئدة والأبصار هو من خلفيات التقلبات المتخلفة عن
 إن لعنهم كأصحاب السبت - وهو أحد شقي العذاب - هو للأولى،

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساء، الآلية، الآية: V\& . } 177 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$






 سورة الانعام، الآية: •II .

ولكن طمس وجوههم قد يعم النشأتين، فهنا طمس لوجوه عقولهم على أدبارها حتى لا يعقلوا الحق وإن قصدوه كما الختم على القلوب، وهن وهناك إضـافة لطمسها واقعيآ كما انطمسوا هنا(1)، وهذه هي حيلولة من الله بين المرء وقلبه، تقليباً له عن إنسانيته، ومطموسو الوجوه في الأخرى هم اللين
 بُورًُا (r) (r) فقد ينظر إلى كتابه بوجهه المقلوب وراء ظهره حتى يقرء كتابه


 (r) لَهُ

ومن طمس وجوه طمس وجوه من الكفرة اليهود وهم رؤوس الضـلالة حيث يشملهم الذل والصـغار وكما نراه في الضالين من علمائهم وكبارهم وكما حصل من ذي قبل في إجلاء قريظة والنضير إلى الشام فرد الش وجوهـهم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام كما جا جاؤوا منها بدءاً. في الدر المتور Y: $17 \lambda$ - أخرج ابن أبي حاتم عن أبي إدريس الخولاني قال : كانأبو مسلم


 مخانة أن الطسس نم أسلمت.
وفيه عن ابن عباس تال: كلم رسول الش الش
 بب لحقّ فقالوا: ما نعرف ذلك يا يا مححد فانز الانزل اله مذه الآلآة.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة محمد، الآية: بو. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ويؤيد هذا الوجه من الوجوه هأو نلعنهم" دون (پنلعنها" و"مـم" تعني
 المقصيود ليسوا هم كلهم، وإنما اوجوههمه" الوجهاء الرؤوس في حمل مشاعل الضهال والإضـلال.

 في مرتي إفسادهم العالميين
وقد يجمع كل" هذه المعاني أن الله يزيل تخاطيط هذه الوجوه ومعارفها،
 عن معانيها المعنية فتصبح الوجوه كما الأدبار والأدبار كما الوجوه في معاكسة الكيان.

فلا يرد أن هذا الوعيد لم يتحقق على هؤلاء الكافرين من أمل الكتاب إذ نراهم طوال القرون الإسلامية مستمرين في كفرهم ولمّا تطمس وجوهمهم الظاهرة رداً على آدبارهم!


آية منقطعة النظير في سلبية الغفران عن الإشراك بأسره وإيجابيته لما دونه من الذنوب من المذنبين، فهل إن طليق الكففر - حتى الإلحاد - هو دون الإشراك بالشه حتى يحتمل الغفران؟ ومتى لا يغفر الإشرالك وهو مغفور في حياة التكليف بأسرها اللّهم إلّا إيماناً عند رؤية البأس فيها ، اللّهم إلاّلا إذا كان إيمانـان مـادقاً كما في قوم يونس، والإشراك باله هنا قد يعني فقط تألية مَن دون اله



 يُتُرَرَ الطليقة لكل إشراك، دون االمشركينه الخاص في ظاهر التعبير بالرسميين

فسلبية غفر الإشراك بالهُ تعم كافة الطوائف مهما كانوا موحدين أو كتابيين أم مسلمين دون إبقاء، فحتى الرئاء لا تغفر إذا لما يتم يتب صاحباحبه، فضلاً عن سائر الإشراك الجلي بالنه

فالإشراك باله - أيآ كان - مانع عن الغفران لأنه انقطاع الصلة بين
 الآفاق والأنفس ظاهرة وبراهينه باهرة؟ اللّهم إلّا الإشراك الخفّا الخفي قصوراً


 الوننيون مهما حلقت على كلّ من أشرك بالهُ وعلى أمل الكتـاب أيضاً والملحدين.




 ثواباً نهو منجزه له ومن وعدهُ على مملِ وِقاباً نهو بالخيار .

ولو أن المشرك هنا لا يغفر له بعد قبول التوحيد فتلك الدعوة المركزة - كأصل - على المشركين تصبح قاحلة جاهلة، فلا تعني سلبيةُ الغفران إلّا

بعد حياة التكليف.
فمن مات مشركاً لا يرجى له غفرانه أبدآ، ومن مات موحداً فله رجاء
 حسب الرحمة والحكمة الربانية، حسب الفاعليات والقابليات، وللمن يشاءهِ الاء هو الغغران بصالح الاستغفار . ولا يعني الغفر إلّا ترك العذاب المستحق بما دون الإشراك أم تخفيفه،


صالح يستحق به الثواب
فالمشرك رسمياً مخلد في النار ما دامت النار تم يفنى بفناء النار، ومَن
 المشرُك، خلوداً مع المشرك في النار قدره زماناً ودونه عقوبة، وهو آدرك دركات النار .


 الأبدية الأولى في جحيم النار . فاللخالدون في النار أبداً هـم المشركون الرسميون ومعهم رؤوس الكفر

 ويجمعهم في أبدية الخلود الحابطة أعمالهم بأسبابه المسرودة في القرآن. والخالدون في النار دون أبدهُم بين من خفف عنه آم كان استحقاقه دون

الأبد، وهم بين من يموت في النار آو يخرج إلى الجنة، وبنفس القياس كلّ مَن دون المشركين من العصاة على دركاتهم.
 بُعديها، فإنه أنحس دركات الكفر بالهّ، وألًا قصور للمشرك أليأ كان الّان في إشراكه باله، حيث اللّاتسوية بين الله وسواه من الفطريات البينة بين كافة ذوي الشعور مهما كانوا من الحيوانات الوحشية والحشرات والجراثيم فلا مجال في حقل الإشراك باله - لمن مات مات مشركاً - لغفرِ أياً كان، وفي ما دونه مجال لغفر كما يشاء الل(1) وقد قرر مشييته في غفر المستغفرين

الثدر المنتور Y: 179 - أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الانصاري قال : جاء
رجل إلى النبي
 النبي
 وفيه أخرج ابن الضريس وابو يعلى وابن المنلر وابن عدي بسند صسيح صن ابن ممر قال : كنا

 كير مما كان في أنفسنا يم نطقنا بعد وريا ورجونا


 الزمر وأنبتت مذه ني النساء.

 قال : ارإن زنى وإن سرق على رغم أفـ أبي ذره أقول: يعني مصيره إلى الجنة لا النه يدخلها بغير حساب ولإلًا لبطل التحذير والعقاب

 بقرابها مغغرةx أقول: (امغفرةه تعني تخفيفاً عن عقوباته فإن الإيمان باله مكفر لانه من أكبر=

يوم الدنيا وتاركي كبائر السيئات وفاعلي كبائر الحسنات، والمؤمنين بالهّ والمستأهلين للشفاعات.

تم هناك أسباب أخرى للغفر لم نتعرف إليها فإنها مطوية في مشيئة اله. وليس الغفر لما دون الإشراك بالله فوضى جزاف، وإلّا لبطلت الشرائع
 ووعود النار لمن تخلف عن شرعة اله.

 يترك فظلم العباد بعضهم بعضضاًا ها
فالذي قد يشاء الله أن يغفر هو الذنب الذي بينه وبين الله إلّا الإشراك باله بكل دركاته، واللني لا يشاء هو الذي لا المظلوم بما يقدمه الظالم من قربات إلى الها
إذاً فالمششيئة الإلهية في الغفران تشما تشمل غير الإشراك الك مهما اختلفـفت اللدرجات في الغفران والدركات في العصيان.
أترى الإشراك بالله يعني - فقط - عبادَة من دون الله ألوهية؟ وأما الموحد المشرك بالله في تشريع أو تكوين أماذا من اختصاصات الربوبية فهو
=


 الشا أحسن أو أساء دخل الجنة .

 والفسق عنه ولا في عمل الإيمان والفسق عنه.

إن للتوحيد درجات كما للإشراك دركات، وقد لا يُعنى من الإشراك
القاطع للغفران عن بكرته كلُّ دركاته حتى النازلة مثل الرئاء، فإنما مي الاني

 آلَعكَكِينَ (1) (1) مهما كانت هذه التسويات أيضاً دركات.

وقد تعني ولِلِنَ يَشَّاءُّا في احتمال الغفران من خفت تسويته آمّن ذا من موارد مشييته ومواضع إرادته.

 عداد المشركين الرسميين، فيشمل المرائين إلّا القاصرين في رنائهم.

ذلك، ولكن عدم الغفر بالنسبة لمن يشرك بالهَ في كل" دركاته لا يعني أبد الخلود له في النار تسوية له مع حملة الضلالة الشركية المـخلدة في أبد

فلكل إشراك باله عذابه الموعود قدره ولا يظلمون نقيراً، دون أن يسوى بين من يشرك باله على مختلف دركاتهم، كما لا يسوى بين سائر الكافرين، ولا بين المؤمنين بدرجاتهم، قضية العدل في الثواب والعقاب.
فالموحد المرائي، أو الذي سوى بين الله وخلقِ له في شأن من شؤون
 قد تغفر له سائر سيئاته إذا لم تحبط حسناته بإشراكه، إذ لا يحبط كلا كلّ إلشرالك باله حسنات صاحبه، فإنما هو - كأصل - عبادة الطواغيت والأونان . ففرق كبير بين من يشرك باله وأن يشرك به، فعدم الغفر بالنسبة للمشرك
 باله دون سائر أعماله التي لا يشرك فيها باله.

دون الإشراك باله أو فوقه أو مئله؟.
 بأهالة المادة يراها خالقة للخلق وهو إشراك في أحل الألوهية نكراناً للإله

الأصل
فكما أن العابد للونن تارك لعبادة الها رغم إقراره بألوهيته، كذلك العابد
 سبيلا، ، فإنه انحس دركات الإشراك بالشه. وإذا كان الإشراك باله تخلفاً عن الفطرة والِّ والعقلية على أية حال، فنكران

وجود اله تخلف مثله أم هو أخل سبيلاً . وحصيلة المعني من الآية أن مادة الإشراك باله عن عن علم لا لا يشملها غفر
 في النار، وقد يغفر له غير إشراكه باله إن لم تحبط أعماله بذلك الإشرالك كالنازلة من دركاته.
ومن مات لا يشرك باله شيئاً قد يغفر له سائر سيئاته بميزان العدل
 كرؤوس الضـلالة من الموحدين أو أهل الكتابا

 ولا أن غير المشركُ بالهّ يغفر له كلّ سيئاته مهما كان كفراًّ، وإنما يجوز له الغفران كما يشاء الها.

فلا تعني - إذاً - التسوية بين قبيلي الإيمان والكفر دون الإشراك، ولا بين مختلف دركات الإشراك ودونه من الكفر، حيث التسوية بين مختلفي


إذاً فالإشراك باله لا يغفر بصورة طليقة تعم كافة دركاته دونما استنثاء،
 يغفره المظلوم في نفسه، أم يحمّله اله على غفره بما يبدل له من حسنة.



فقد يغفر السكر والزنا ولكن الإشراك لن يغفر، لأنه مسامحة عن حق الربوية وهو ظلم لا ينجبر، وسائر الظلم قد تنجبر .

وترى حين لا يغفر المشرك الوتني باله، فهل بالإمكان غفر من هم




إن في كونهم أحرص منهم على حياة دلالة على اعتقادهم في حياة الحساب، فهم يستأجلونها كيلا يستعجل لهم العذاب!

وليس وعد النار بأبد الخلود فيها إلّا على المشركين الرسميين : \$إنَّرٌ



$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: 1Y\& الوا }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: } 97  \tag{r}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: VY. } \tag{r}
\end{align*}
$$






 في دركاتها، فهي مختلفة في عقوباتها مهما اشتركت في سلبية غفرها .

(1) سورة المائة، الآية: بس.
(Y) سورة الكهف، الآية: •11.

 (4) (5)
[ مود: 10-10]











 عن مبيل اله ومشاتة الرسول وإرادة الدنيا نتط.

إلى حتمية عدم الغفر، وإشراك الرئاء لا يُحبط إلّا العمل المرائي فيه فلا خلود فيه بمجرده في النار مهها لم يغفر نفس الرئاء، والإشراك العواء العوان بينهما لا يغفر ويعذب صـاحبه دركاً بدركه ولكنه ليس ليستحق به خلود الـا النار مهما حبطت منه صالحات قلت أو كثرت.

ذلك، وقد تـعـم نـوازل الإثـراك بـاله كـالرئـاء ومـا دونـها ؤوَمَا يُوْمِن

ولو أنك فتشت الأكثرية المطلقة من قلوب الموحدين وجدتها مشركة حين ترى لمن سوى اله تأثيراً في الكون، فليست آيات التنديد بالإشراك
 آخر المجالات - المرائين

 اختلفت دركاته كما اختلفت درجات الموحلين




 هـذا فقط غير مغفور، نـم إن كان إشراكاًا يحبط سائر الأعمال فلا غفر إطلاقاّ، واللّا فلكل عمل حاله من قابلية الغفر وعدمها.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يوسف، الآية: 1• 1 }  \tag{1}\\
& \text { سورة سبا، الآية: Yو }  \tag{r}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: Yا }  \tag{r}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: الآ: الان. } \tag{£}
\end{align*}
$$

 فعظيمه البطاء عن كل" خير ومو هنا خير الرباط الصالح باله في توحيده،
 كلّ خير رباني مهما اختلفت درجاته، فحين انقطاع الصلة التوحيدية عن الشا يصبح الوصول عن الخير بطيئاً حتى انقطاعه بأسره فيصبح المشرك بال山 شراً كله وضراً كله.

 المسرودة في القرآن.

فالمستمسك بالولاية التوحيدية الربانية ترجى له مغفرة مهما ترك سائر الولايات المفروضة على الموحدين، حيث الأصل هو ولاية اله، وليست سائر الولايات الربانية إلّا موصلة دلالياً إلى ولاية الله، وغاية الأمر في ترك
 الواجبات هذه وإن أوجب العذاب ولكابنه قد يقبل الغفران، أم تقليل العذاب مادة أو مدة.
 الغفران يختص بغير الأولى، كما وتعم الغفر عن كلّ ما دون ذلك أو عن بعضها، وتعم كامل الغفر عما يُغفر أم بعضه تخفيفاً عن العذاب المستر المستح

وترى الموحد الذي يفسد كما المشرك أم هو أصل سبيلاّ هل هو داخل الْ الْ في حقل إمكانية الغفر؟ كلاّلا حيث إن سبب سلب الغفر باتاً عن الإِشراك بالهِ

 الأكثري المطلق المطبق في افتراء الإنم العظيم.

$$
\varepsilon \| \wedge
$$

## فهرس الجزء السادس

## الصففحة

## سورة النسـاء

V ...................................... 7 - 1 : سورة النساء، الآيات: V - 1 | 1 ................................... سورة النساء، الآيات: | سورة النساء، الآيات: 10| 10................................ Y| 10 سورة النساء، الآيات: YY ............................... YA - YY MIV ...................................... تلحيقات حول اللخيارات
 سورة النساء، الآيات: شی - خ مسائل حول النشوز والشقات rV7 سورة النساء، |الَآيات: YV -
r^£ $\qquad$ سورة النساء، الآيات: شع
\&.• $\qquad$


E19 $\qquad$


[^0]:    الدر المنتور Y: 170.

